Evolutionary trends in fossil and recent hominids : [Budapest, 10-12 Oct. 1967.] by Nemeskéri, János






E V O L U T IO N A R Y  T R E N D S  
IN  F O S S IL  A N D  R E C E N T  
H O M IN ID S
Sym posia Biologica H u ngarica  9 
E D I T E D  f l ï  J .  N E M E S K É B . I  
A N D  G Y .  D E Z S Ő
T he Sym posium  organized by  
th e  Biologica] D e p a rtm e n t o f 
th e  H u n g a rian  A cadem y of 
Sciences d e a lt w ith  th e  tren d s  
o f  evo lu tio n  o f  hom inids. The 
p re sen t volum e con ta in ing  p a ­
pers b y  research  w orkers from  
five  coun tries  covers th e  fields 
o f pa laeon to logy , an th ropology , 
h u m an  genetics a n d  a rch ae ­
ology. T he prob lem s o f  prae- 
h om in iza tion  a re  d ea lt w ith 
d a tin g  back  as fa r a s  th e  fossil 
levels o f  P rim a te s , involving 
th e  d iscussion o f  hom inization  
an d  an th ropogenesis. O f special 
in te re s t is th e  fa c t th a t  several 
lec tu res delivered  a t  th e  S ym ­
posium  discuss th e  m o s t recen t 
re su lts  in  connection  w ith  th e  
H  ото palaeohungaricus o f
V értesszöllős, an  im p o rta n t find  
know n a ll over th e  w orld. 
O th e r p ap ers  deal w ith  th e  
an th ropo log ica l p rob lem s o f th e  
p re sen t age, th u s  enab ling  th e  
read e r to  follow th e  tre n d s  of 
evo lu tion  th ro u g h o u t.
A K A D É M I A I  K I A D Ó  
P ub lish ing  H ouse o f  th e  H u n ­
g a rian  A cadem y o f Sciences 
B u d a p e s t
S y m p o s i a  
ß i o l o g i c a  
IT u n g a r i c a  
9
S y m p o s i a  Bi  o l  o g i  ca  H un g a r  i c a
REDIG1T
J .  N E M E S K É R I E T  GY. DEZSŐ
VOL. 9
1828
ü ... „11V i 1- ;




ED ITED  BY
J . N E M E S K É R I AND GY. DEZSŐ
AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1969
T H E  C O N G R ESS W A S H E L D  IN  B U D A P E S T , 10-12 O C T O B E R , 1967
©  AKADÉM IAI KIADÓ, BUDAPEST 1969
PR IN T ED  IN  HUNGARY
L IST  OF P A R T IC IP A N T S
Andorka, Rudolf, B udapest, H u n ­
g a r y
B. Lukács, Agnes, B udapest, 
H ungary
B. M arcsik, A ntonia, Szeged, H u n ­
gary
Boev, P e ter, Sofia, Bulgaria 
B ottyán , Olga, B udapest, H ungary 
B unak, V, V, Moscow, USSR 
Cappieri, Mario, Rom e, Italy  
Dezső, G yula, B udapest, H ungary 
D okladal, Milan, B rno, Czecho­
slovakia
Eiben, O ttó, B udapest, H ungary  
Ery, K inga, B udapest, H ungary 
Farkas, G yula, Szeged, H ungary  
Fehér, Miklós, B udapest, H ungary  
Ferem bach, Denise, Paris, France 
Gavrilovic, Zivojin, Novi Sad, 
Yugoslavia
IGinsburg, V. V. I, Leningrad, USSR 
Górny, Stanislaw , W roclaw, Po land  
Gyenis, G yula, B udapest, H ungary  
H a tty assy  Dezső, Szeged, H ungary 
Jelinek, Jan , Brno, Czechoslovakia 
K arikás, József, B udapest, H ungary  
K ecskem éti, Tibor, B udapest, H u n ­
gary
Kelemen, A ndrás, B udapest, H u n ­
gary
K. H ankó, Ildikó, Budapest, H ungary  
Kiszely, György, Szeged, H ungary 
Kiszely, Is tv án , B udapest, H ungary  
Korek, József, B udapest, H ungary 
K reinbühl, Bärbel, Rom e, I ta ly  
Kretzoi, Miklós, B udapest, H ungary 
Láng, Is tv án , B udapest, H ungary  
Lengyel, Im re. B udapest, H ungary
L ipták, Pál, Szeged, H ungary, 
Lotterbof, E d it, Szeged, H ungary  
IMa lán , M ihály |, Budapest, H ungary  
Meznerics, Ilona, B udapest, H u n ­
gary
M. Szilágyi, K a ta lin , Debrecen, 
H ungary
Nagy, I. József, B udapest, H ungary  
Nemeskéri, János, B udapest, H u n ­
gary
Olivier, Georges, P aris, F rance 
Pallós, Em il, B udapest, H ungary  
P iveteau , Jean , P aris, F rance 
Plopsor, N. D ardu, B ucarest, R u ­
m ania
P. Nyilasi Jú lia , Szeged, H ungary  
R ajka i, Tibor, Debrecen, H ungary  
R éthy , Sára, B udapest, H ungary  
Schott, L othar, Berlin, Germ an 
D em ocratic Republic 
Schwidetzky, Use, Mainz, Germ an 
Federal Republic
Stloukal, Milan, Prague, Czecho­
slovakia
Szabady, Egon, B udapest, H ungary  
Tam ási, József, Budapest, H ungary  
Thom a, Andor, Szeged, H ungary  
T óth, Tibor, B udapest, H ungary  
Törő, Im re, B udapest, H ungary  
Trofim ova, T. A., Moscow, USSR 
Ullrich, H erbert, Berlin, Germ an 
D em ocratic R epublic 
I V értes, László |, B udapest, H ungary  
Vlcek, E m anuel, Prague, Czecho­
slovakia
Vukovich, György, B udapest, H un­
gary
Wenger, Sándor, B udapest, H ungary

C O N T E N T S
I .  Törő
O pening address ..........................................................................................................................  9
J .  P ive teau
Q uelques aspec ts de l ’évo lu tion  des P rim a te s  n o n -H u m a in s ....................................  11
M. K retzo i
G eschichte d e r P rim a te n  und  d e r  H om in isa tion  ..........................................................  23
G. O livier
R éflex ions su r l ’évo lu tion  des H om inidés fo s s i le s ........................................................ 33
A. T hom a
Le ca rac tè re  aro m o rp h o tiq u e  de l ’évo lu tion  h um aine  à  la  lum ière
des no u v eau x  fossiles ..............................................................................................................  39
L. V ertes
On th e  speed of evo lu tion  in palaeo lith ic  techno logy  ...............................................  47
V. V. B u n ak
S ur l ’évo lu tion  de la  fo rm e du crâne  h u m ain  ................................................................  51
G. O livier
L ’évo lu tion  séculaire des p o p u la tions subfossiles e t  récen tes ............................  65
V. V. G insburg
P rob lem s o f rac ia l genesis and  e thnogenesis in  S ov ie t an th ro p o lo g y  .................  73
D . F erem bach
L ’évo lu tion  des races au  M ésolith ique ..........................................................................  83
I. S chw idetzky
T rends in  d e r R assenevo lu tion  des M enschen ..............................................................  87
T. T ó th
Problèm es de la  genèse rac ia le  e t  de l ’e thnogenèse  des trouvailles
du  bassin  m oyen  du  D anube  ............................................................................................. 101
P . L ip tá k
On th e  ev o lu tio n ary  sy s tem atic s  o f H om in idae  ........................................................  107
M. M aian
P o p u la tio n  gene tica l in v es tig a tio n s in H u n g a r y ..........................................................  113
I .  L engyel
A  co m p ara tiv e  e lec tropho re tic  exam in a tio n  o f recen t anti fossil hu m an
bone p ro te in s ............................................................................................................................... 117
H . U llrich
D ie B ed eu tu n g  d e r  Ä hn lichkeits-V erw and tschaftsd iagnose  fü r  die E rforschung  
von E n tw ick lu n g stren d s  in  u r- und  frühgesch ich tlichen  B evö lkerungen  . . .  125
O. G. E iben
G row th  and  developm ent from  th e  p o in t o f view  o f ev o lu tio n a rt' tre n d s  ........... 131
J. Nemeskéri
D iscours de c lô tu re  .................................................................................................................. 135
8
S y m p .  B io l .  H u n g . ,  9 p . 9 (1969)
O PE N IN G  ADDRESS
by
I . T ö r ő
HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, BUDAPEST
Molecular biology and  evolutionary  biology m ark th e  tw o extrem es of 
biological research today . The form er is more analytical, while th e  la tte r  
represents a synthetic  po int of view in its purest form. Anthropology has 
a  singular position am ong the  branches of biology, investigating Man from  
both an  analy tical and  a syn thetic  po int of view, b u t w ithout neglecting 
th e  aspects of Man living in  society. We m ay say  th a t  social evolution, too, 
m anifests itself th rough  biological facts.
A t th e  present Symposium  this m ost complex phase of biological evolu­
tion, th a t  of Man will be discussed. The Symposium  has to  deal w ith  the  
problem s of praehom inization dating  back as far as the  fossil levels of P ri­
m ates, which, however, requires also the  discussion of hom inization and 
anthropogenesis m anifesting itse lf through genetic connections and evolu­
tionary  trends running parallel for a long tim e. Special significance is lent 
to  th is Symposium by  th e  fact th a t  we are able to  present tw o finds which, 
by  th e ir im portance, are sure to  raise lively in terest. Vértesszöllős, a site 
of E arly  Man, and the  bones found there  are to d ay  known all over the world. 
But some days before the  opening of this Symposium a  new fossil find  was 
unearthed  a t R udabánya: th e  m andible containing teeth , of Rudapithecus 
hungaricus, belonging to  the  Sivapithecinae.
Through several changes of subfossil and  recent hum an populations we 
arrive to  the  present age and so th e  reports and  discussions m ay enrich our 
knowledge w ith  m any new ideas concerning acceleration, system atics of 
hum an races and  gracilization. Man has created  a very  complex and  p ro ­
foundly differentiated artific ial milieu, and a  feedback relation between this 
milieu and  hum an biology can increasingly be observed. The im portance of 
urbanization  is growing; in  our days, th e  problem s of th e  biological effects 
of urbanization  and rad ia tion  are becoming ever more difficult.
I t  is a g reat pleasure for us th a t  H ungarian  anthropology has undertaken 
research into these complex questions; involving palaeontological, popula- 
tion-genetical, m athem atical and  neotaxonom ical studies.
I am  glad to  welcome the  partic ipan ts  of this Symposium  from  several 
foreign countries and  from  this country. I am  sure th a t  friendship and  
acquaintance are very im p o rtan t in scientific life,as they  are the  sound basis 
of co-operation. This Symposium  has to  do more th an  to  clear up a 
couple of scientific problem s. By propagating the  ideas of hum anity , i t  will 
enhance a b e tte r  and  more realistic knowledge of Man himself.
Allow me please to  open the  Symposium , on behalf of the  Biological 
Section of th e  H ungarian  Academ y of Sciences.
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QUELQUES ASPECTS DE L’EVOLUTION DES PRIMATES
NON-HUMAINS
par
J .  P lV E T E A U
INSTITUT DE PALEONTOLOGIE D E L ’U N IV ERSITE SORBONNE, PARIS
C’est en u tilisan t l ’apport de la paléontologie que je me propose d ’exam iner 
les grands tra its  de l ’évolution des tro is organes essentiels e t particu lière­
m ent caractéristiques des P rim ates:
1° le cerveau
2° la dentition
3° l ’appareil locomoteur.
Mais il convient de présenter to u t d ’abord quelques rem arques prélim i­
naires.
Dans la classe des Mammifères, l ’ordre des P rim ates est un  de ceux qui 
présentent la plus grande diversité et l ’on a  mis en doute parfois son hom o­
généité. On éprouve, effectivem ent, de grandes difficultés à en donner une 
définition pouvant s ’appliquer à l ’ensemble. Il y  a longtem ps déjà  que 
Thom as H uxley, dans son livre sur la P lace de l ’Hom m e dans la N ature, 
avait souligné que, peut-être, aucun ordre de Mammifères ne présente une 
succession aussi ex traord inaire de gradations, conduisant insensiblem ent du 
som m et de la création anim ale aux formes les plus inférieures, les plus petites 
e t les moins intelligentes des Placentaires.
Sous l’influence d ’une telle conception, on a vu, longtem ps, dans les 
divers groupes de P rim ates, une succession de stades se disposant sur une 
même ligne e t se com pliquant graduellem ent. A la base, se p laçaient les 
Lémuriens, les plus prim itifs; puis, au-dessus, les Singes pourvus d ’une 
queue; ensuite, les Singes sans queue: Gibbon, Gorille, Chimpanzé, Orang 
qui form ent la famille des Pongidés (du nom latin  Pongo, donné p a r Lacépède 
à l ’Orang); enfin, au som m et de la série, term e suprêm e de cette  évolution, 
l'homme.
Une telle m anière de voir, renouvelée de la vieille idée de l ’échelle des 
êtres, ne s'accorde point avec les enseignements de la paléontologie, pas 
plus d ’ailleurs qu 'avec ceux de l'anatom ie comparée. Les P rim ates consti­
tu en t bien une unité naturelle, non point toutefois l ’unité d ’une tige un i­
linéaire, mais l ’unité d  une arborescence, dans laquelle les divers ram eaux 
évoluent d ’une façon parallèle, avec leur ry thm e propre, e t n ’a tte ig n an t 
pas la même com plexité de structure .
C’est ce parallélism e évolu tif qui est sans doute le tra it  le plus frap p an t 
de l'h istoire des Prim ates. Il ne ressort pas toutefois avec une évidente 
n e tte té  pour l ’histoire de tous les organes; c ’est dans le cas du cerveau que 
nous en trouverons l'illustra tion  la plus saisissante.
Dans l'exposé qui va  suivre, nous suivrons la classification la plus courante 
e t nous distinguerons successivem ent:
1° les Prosimiens com prenant les Lém uroïdes (Lémuriform es vivant 
actuellem ent à M adagascar e t Lorisiformes d 'A frique orientale e t d ’Indo- 
Malaisie) e t les Tarsioïdes
2° les A nthropoïdes qui se divisent en P la tyrh in iens (Ceboidea), localisés 
en Am érique du Sud e t en Am érique centrale; les Cynomorphes (Cerco- 
pithecoidea) de l ’Ancien Monde; les A nthropom orphes (Hominoidea) ren ­
ferm ant les Pongidés e t les Hominidés.
Nous ne tra iterons pas des P la tyrhiniens, à peu près inconnus au  point 
de vue paléontologique, ni des Hom inidés qui sont en dehors de no tre  sujet.
H I S T O I R E  D E  L ’E N C E P H A L E  D E S  P R IM A T E S
C'est presque un lieu com m un de la Paléontologie des Vertébrés que 
l'affirm ation d ’une tendance, dans les diverses lignées de Mammifères, 
à acquérir, au  cours de leur histoire, un  cerveau de plus en plus développé, 
expression d ’un  psychism e de plus en plus élevé. Toutefois, une telle m ontée 
est v ite  en travée ou même arrêtée p a r d ’au tres spécialisations p o rtan t sur 
les membres, les appendices céphaliques, la dentition , etc. Chez les P rim ates, 
au contraire, le trav a il de spécialisation organique a été v ite arrêté , «l’évo­
lution a travaillé dro it au cerveau »; ils représen ten t ainsi un phylum  de 
pure e t directe cérébralisation. Voilà l ’affirm ation courante.
Nous allons m ain tenan t essayer de voir, u tilisan t les données de la paléon­
tologie, com m ent se dessine cette m ontée vers la cérébralisation, quelle 
allure elle affecte, quelle am pleur elle a tte in t le long des diverses lignées 
de Prim ates.
LE CAS DES LEM URIFORM ES
C'est une histoire encore bien discontinue, pleine de lacunes, que celle 
de l'encéphale des Lém uriform es. Du débu t de l ’ère te rtia ire  ju sq u ’à l ’époque 
actuelle, nous ne disposons que d 'u n  p e tit nom bre de jalons qui perm etten t 
toutefois, sans tom ber tro p  m anifestem ent dans l'hypo thétique ou l'im a­
ginaire, de ré tab lir une tendance évolutive.
C’est à l ’Eocène supérieur, seulem ent, que commence pour nous cette 
histoire, avec le genre A dapis, que Cuvier fit le prem ier connaître, du gypse 
de M ontm artre  un quartie r actuel de Paris. Les poches à phosphate 
du Quercy, dans le Sud-Ouest de la France, ont livré p a r la suite des exem ­
plaires rem arquablem ent conservés, qui on t fourni des moulages endocrâ- 
niens rela tivem ent complets.
Comme on pouvait s ’y  a ttend re , l'encéphale d 'Adapis, te l q u ’il nous est 
révélé p a r l ’exam en de ces moulages endocrâniens, est plus p rim itif que 
celui des Lém uriform es actuels. T out d ’abord il est moins volum ineux par 
rapport à l ’ensemble du corps; ses lobes olfactifs son t re lativem ent plus 
développés que chez les formes modernes, tand is qu 'est moins accentuée 
l ’extension vers l ’arrière des hém isphères cérébraux qui ne m asquent pas 
le cervelet. Il est difficile d ’étab lir les proportions des différents lobes, mais 
il est un tra i t  rem arquable sur lequel Le Gros Clark, le prem ier, a insisté: 
l’im portance du lobe tem poral.
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I l y  a là une caractéristique anatom ique de l ’ensemble des P rim ates e t si, 
comme le suggèrent certaines données physiologiques, il existe une relation 
entre le développem ent du cortex tem poral e t la mémoire visuelle, on 
pourrait en conclure que, très tô t, les P rim ates furen t capables de recon­
naître  e t d 'apprécier la signification des objets qui se présen taien t dans leur 
cham p oculaire. E t  comme, déjà  dans les formes anciennes, les phalanges 
term inales de la m ain po rta ien t des ongles e t non des griffes, il n ’est pas 
illégitime de conclure que s ’ébaucha très vite cette  liaison en tre  le sens de 
la vue e t le sens du ta c t, qui deviendra un des facteurs de l ’hom inisation.
Il convient toutefois de ne pas exagérer le degré d ’évolution de l ’encéphale 
d 'A dapis. L a fissuration en é ta it encore extrêm em ent simple: deux sillons 
seulem ent peuvent être  repérés sur le néopallium . L ’un, placé sur la face 
supérieure s ’étendait sur to u te  la longueur de l ’hémisphère, l’au tre , dirigé 
de bas en h au t e t d ’arrière en av an t, pouvait représenter l ’am orce du 
complexe sylvien. Ce n ’est plus la disposition lissencéphale, d ’une forme 
comme le T upaia , image probable de l’ancêtre des Prim ates, mais l ’ébauche 
d ’un dessin qui ira désormais en se com pliquant. Mais nous avons encore 
là un ty p e  d ’encéphale qui se rencontre chez bon nom bre de Mammifères 
de l ’Eocène.
On sait que l ’histoire paléontologique des Lém uriform es s'achève b rus­
quem ent sur to u t l ’hém isphère boréal, vers la fin des tem ps éocènes. Après 
une immense lacune dans no tre  docum entation nous renouons le fil h isto­
rique si longtem ps in terrom pu, avec les genres trouvés dans les terrains 
récents de M adagascar. E t quand nous reprenons cette  histoire, bien des 
changem ents ont eu lieu; l’encéphale des Lém uriform es (il convient toutefois 
de souligner que certains d ’entre eux ont conservé la sim plicité prim itive) 
trad u it ce tte m ontée de cérébralisation donnée comme caractéristique de 
l’évolution des P rim ates.
Nous étudierons plus particulièrem ent l ’encéphale du genre Archaeolemur, 
forme dont l’extinction rem onte à une date  to u te  récente, sans doute à la 
période historique. D ans Archaeolemur, comme chez les Indridés actuels, 
on observe l ’apparition  de la fissuration rad iaire qui se substitue à  la fissu­
ra tion  longitudinale des Lém uriform es prim itifs, comme A dapis. Les divers 
sillons, au lieu de recouper les aires corticales deviennent des sillons « lim i­
tan ts  ».
Un problèm e in téressant que l ’on peu t aborder p ar la paléontologie est 
celui de l’operculisation du territo ire  central. Mais il nous fau t p résenter ici, 
pour la compréhension de ce qui va suivre, quelques rem arques prélim i­
naires. Vers le milieu du siècle dernier, en un  tem ps où l ’anatom ie comparée 
du cerveau é ta it à peine ébauchée, Leuret e t G ratiolet présen tèren t sur la 
morphologie de l ’encéphale des Mammifères des vues qui constituen t encore, 
pour l ’in terp ré ta tion  des types v ivants et fossiles, le guide le plus sûr.
Us distinguèrent deux types fondam entaux de cerveaux définis p ar 
l ’allure e t le dessin des circonvolutions et des sillons:
1° un ty p e  carnassier caractérisé p a r un systèm e de plissem ents concen­
triques p a r rap p o rt à un  sillon cen tral plus ou moins vertical, la scissure 
de Sylvius (pseudosylvia). L ’écorce cérébrale est ainsi constituée de circon­
volutions arquées.
2° un  ty p e  prim ate, com prenant quatre  lobes juxtaposés d ’av an t en 
arrière e t séparés p a r des scissures: le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe
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tem poral, le lobe occipital. En outre, le lobe fron ta l e t le lobe tem poral 
recouvrent un cinquièm e lobe, l'insu la de Reil, déterm inan t ainsi la dispo­
sition dénom m ée operculisation du territo ire  central. Le sillon qui, en surface 
occupe l ’em placem ent de la pseudosylvia e t au  fond duquel appara ît la 
région operculisée, prend  le nom de complexe sylvien.
Des études anciennes d ’E llio t Sm ith e t les trav a u x  récents de J . A nthony 
ont mis en évidence l ’im portance structu ra le  des rapports du  complexe 
sylvien et du sillon in trapariétal. Ils peuvent offrir, re lativem ent l'un  à 
l’au tre , deux dispositions différentes:
1° ils dem eurent indépendants, le sillon in tra-parié ta l se p laçan t dans une 
position longitudinale au-dessus-de la scissure de Sylvius;
2° ils sont en continuité, le sillon in trap arié ta l prolongeant la scissure 
de Sylvius. On d it, dans ce cas, q u ’il y  a form ation d ’un complexe sylvio- 
in traparié ta l.
A ces deux dispositions correspondent deux modes d 'operculisation de 
l’insula:
1° quand  le sillon in trap arié ta l e t le complexe sylvien sont indépendants, 
la première circonvolution e t la branche antérieure de la seconde disparais­
sent en profondeur: tel est le cas des Lém uriform es modernes, de nom breux 
P la tyrhiniens, des Catarhiniens et de l ’Homme;
2° quand il y  a un complexe sylvio-in trapariétal, il y a  en ou tre  involu­
tion de la branche an térieure de la troisièm e circonvolution. Cette dis­
position s ’observe, par exemple, chez les P la tyrhiniens de la famille des 
Atélidés.
L ’exam en des Lém uriform es sub-fossiles de M adagascar nous révèle que 
ces deux types d ’operculisation on t existé dans ce groupe.
Sur le Paléopropithèque, forme aberran te qui offre quelques ressemblances 
avec les Indridés actuels, il y a indépendance du complexe sylvien et de 
l ’in traparié ta l. L ’operculisation est donc du même ty p e  e t de même am pleur 
que celle des Lém uriform es actuels; su r ГHadropithèque, rem arquable par 
son crâne globuleux, sa face aplatie, le sillon in trap a rié ta l est en continuité 
avec le complexe sylvien, ce qui im plique un mode d ’operculisation de 
l ’insula de Reil d ifférent de celui des Lém uriens actuels, e t com parable à 
celui de certains P la tyrh in iens, les Atélidés.
On ne sau ra it plus adm ettre  que les lobes cérébraux, avec les limites 
conventionnelles que leur a ttr ib u en t les anatom istes, correspondent exacte­
m ent à des territo ires physiologiques. Il n ’est pas sans in té rê t toutefois de 
chercher à m esurer, sur les moulages endocrâniens, leur extension relative 
e t leur degré de fissuration. Le lobe fron ta l (tout au moins dans ses parties 
antérieures) semble en re lation étro ite  avec la vie intellectuelle. Les phases 
de son développem ent, le long des diverses lignées de P rim ates, peu t aussi 
nous renseigner sur leur degré de cérébralisation.
On ne sau ra it l ’individualiser dans les plus anciens genres de L ém uri­
formes comme le genre A dapis. Dans les représen tan ts actuels du groupe, 
il est peu étendu e t offre une fissuration. D ans les genres sub-fossiles 
Archaeolemur e t Hadropithecus, qui on t dépassé, à ce po int de vue, comme 
à beaucoup d ’autres, le s tade évolu tif des au tres Lém uriform es, il présente 
une extension m arquée e t une certaine com plication, a tte ig n an t un stade 
com parable à celui des P la tyrh in iens les plus spécialisés; il évoque égalem ent 
les Cynom orphes.
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11 n ’y  a certes pas une m ontée d'ensem ble des Lém uriform es vers la 
cérébralisation; l ’encéphale conserve chez certains le dessin simple des 
formes prim itives; le plus souvent il n 'a tte in t q u ’une relative com plication. 
L ’in térê t de l ’étude paléontologique est de nous m ontrer que, dans quelques 
cas to u t au moins, ce tte  tendance vers la cérébralisation est particu lière­
m ent accentuée.
LE CAS DES LOKISIEOR MES
Les Lorisiformes, m al connus à l ’é ta t fossile, ne présen ten t pas, par suite, 
un  grand  in térê t paléoneurologique. La paléontologie ne nous fournit 
quelques indications que sur le seul groupe des Galagidés, exclusivem ent 
africains.
D u genre Progalago, du Miocène inférieur du  K enya, il a été découvert 
quelques moulages endocrâniens qui, com parés à ceux du genre actuel 
Galago, m e tten t en évidence un léger accroissem ent de la cérébralisation. 
Les hém isphères cérébraux m on tren t un grand  développem ent du lobe 
tem poral, mais ne s ’étendaien t pas, comme dans le genre actuel, au-dessus 
du cervelet.
L E S  T A R S IO IO E S
Le seul rep résen tan t v ivan t du groupe, le Tarsier, qui v it actuellem ent 
à Bornéo, aux Philippines e t à Célèbes, est rem arquable p a r un mélange 
de caractères prim itifs e t de caractères spécialisés. P arm i ces derniers, 
le plus frap p an t est le h au t degré de développem ent de l’appareil visuel, 
qui possède une m acula. C ette différenciation de la rétine est associée à une 
aire visuelle très étendue, correspondant à peu près à la m oitié de la surface 
de l ’écorce cérébrale. C ette aire visuelle a une s tructu re  très sem blable à 
celle offerte par certains P la tyrhiniens.
La m acula ne contient que des bâtonnets e t pas de cônes. On peu t penser 
qu 'il s ’agit d 'une s tru c tu re  en régression qui a persisté après l 'ad ap ta tio n  
du Tarsier à la vie nocturne à p a r tir  d ’ancêtres d ’h ab ita t diurne, pourvus 
de cônes et de bâtonnets. On peu t donc penser que ce perfectionnem ent 
de l ’appareil visuel, que constitue l ’apparition  de la m acula, a  été très 
anciennem ent acquis chez les P rim ates, dès le débu t du stade s tru c tu ra l 
tarsier.
Les hémisphères cérébraux ne m on tren t aucune fissuration sur la surface 
externe, sau f un  court sillon descendant obliquem ent e t don t l ’homologie 
est difficile à établir; peu t-ê tre  pourrait-on  y voir l ’am orce du complexe 
sylvien. L ’ensemble dem eure prim itif.
Il n ’est guère possible actuellem ent d ’écrire l ’histoire paléontologique des 
Tarsiiform es. De nom breux spécimens de l ’Eocène ont été rapportés à ce 
groupe, mais on ne les connaît le plus souvent que p a r des dentitions. 
E t  l ’on sa it combien il peu t être dangereux de fonder, dans le cas des P r i­
m ates inférieurs, des conclusions systém atiques sur la seule considération 
des caractères dentaires.
E n tous cas, le ty p e  cérébral du Tarsier, avec ses combinaisons s tru c tu ­
rales, est certainem ent très ancien. Necrolemur, de l ’Eocène, m ontre dans 
son m oulage endocrânien, une ressem blance qui va presque ju sq u 'à  l'iden tité  
avec le cerveau du Tarsier. kSeuls, les lobes olfactifs sont un peu plus déve­
loppés et les hém isphères cérébraux recouvrent moins com plètem ent le
cervelet. Mais ces hém isphères sont lisses comme ceux du T arsier e t un 
sillon oblique reprodu it celui qui pourra it figurer, chez le Tarsier, l'ébauche 
du complexe sylvien.
Ainsi, depuis la fin  de l ’Eocène, l'évolution de Г encéphale des Tarsiifor- 
mes au ra it été m arquée p a r une grande stabilité .
ANTHROPOÏDES
Nous arrivons m ain tenan t au groupe des A nthropoïdes. Il offre une 
grande variété de formes, depuis les types encore prim itifs e t proches des 
Prosim iens, tels certains P rim ates de l'A m érique du Sud, ju sq u ’aux genres 
ay an t une lointaine apparence hum aine, comme le Chimpanzé, le Gorille, 
l ’Orang.
L ’opposition, déjà  signalée par Buffon, en tre  les A nthropoïdes du  Nouveau 
Monde e t ceux de l ’Ancien Monde est m anifeste. Comme il a été indiqué 
plus hau t, nous laisserons de côté les prem iers: la paléontologie ne nous 
apporte , actuellem ent, aucune indication sur leur histoire paléoneurolo­
gique.
Nous ne pouvons dire que quelques mots de l'h istoire du cerveau dans les 
formes de l'Ancien Monde.
Les Cynomorphes (ou Cercopithecoidea) nous apparaissen t, au  Miocène 
supérieur ay an t a tte in t, dans leur squelette e t leur dentition , le s tade s tru c ­
tu ra l actuel. Il en est de même pour le cerveau.
Nous connaissons le moulage endocrânien d ’un genre du Pontién, le 
Mesopithecus. La fissuration des hémisphères cérébraux offre les plus étroites 
ressem blances avec celles des Sem nopithèques actuels. Mais c’est su rto u t 
la disposition de la région occipitale qui offre de l'in térê t.
Chez certains Singes P latyrhiniens, les lobes parié ta l e t occipital en tren t 
en com m unication par deux plissem ents : les plis de passage pariéto-occi- 
p itaux  externes de G ratiolet. Chez un Cynom orphe comme le Macaque, 
les plis de passage n 'apparaissen t plus à la surface des hém isphères céré­
b raux; ils sont m asqués par l ’opercule occipital. Chez d 'au tres  Cynomorphes, 
comme le Sem nopithèque, le prem ier pli de passage de G ratiolet rep ara ît au 
bord an térieur de l'opercule occipital, refoulant celui-ci vers l'arrière . Cette 
disposition se trouve réalisée sur l ’encéphale du M  esopithecus du Pontién, 
A utrem ent d it, dès cette  lointaine période, l'évolution structu ra le  de l ’encé­
phale des Cynomorphes é ta it achevée.
Nous ne savons que très peu de choses sur l'h istoire de l'encéphale des 
A nthropoïdes supérieurs ou Pongidés. Le seul exemple que nous pouvons 
citer est le genre Proconsul, du Miocène inférieur du K enya. On ne connaît 
d ’ailleurs q u ’une portion de moulage endocrânien, correspondant aux régions 
frontale e t pariétale, qui perm et de reconstituer, d ’une m anière hypo théti­
que, le dessin des circonvolutions.
U ne dépression m arque l'em placem ent du sinus sag itta l. U n long sillon, 
convexe vers l 'av a n t et disposé presque verticalem ent, représente probable­
m ent le sulcus centralis ou sillon de Rolando. E n  arrière de celui-ci, trois 
au tres sillons peuvent être  assimilés au  sillon in traparié ta l, au sillon latéral, 
au sillon tem poral supérieur. Sur la partie  antérieure du lobe frontal, 
s ’étend, à peu près horizontalem ent, un  sillon ondulé, homologue sans 
doute du sillon dro it e t du sillon arqué.
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Si l'identification du  sillon de Rolando est correcte, le lobe fro n ta l de 
l ’encéphale de Proconsul n ’au ra it eu q u ’un développem ent modéré e t sa 
fissuration se rapprocherait de celle du Gibbon. Le rocher contient une 
large fossa subarcuata  qui devait loger un  lobe floculaire volum ineux du 
cervelet. Cette fosse a  disparu chez les Pongidés modernes, mais peu t être 
présente dans quelques espèces de petite  ta ille  de Gibbon. Mais il serait 
to u t à  fa it p rém aturé d ’utiliser ces données pour étab lir la position phylé- 
tique de Proconsul.
E n tous cas, il semble bien que le cerveau des Pongidés n ’av a it pas achevé 
son évolution structu ra le  au début des tem ps miocènes.
H I S T O I R E  D E LA D E N T I T I O N
Nous allons ten te r  de dégager les tendances évolutives générales de la 
den tition  des P rim ates.
Chez les plus anciens représen tan ts du groupe, les incisives sont réduites 
à deux (trois é tan t le nom bre norm al des P lacentaires prim itifs): te l est le 
cas de Teilhardina, de l'Eocène inférieur d ’Europe. D ans les Prosimiens, 
elles m on tren t une assez grande diversité m orphologique: disposition «en 
peigne» chez les Lém uriens, hypertrophie chez les Plésiadapidés, etc. 
E n  revanche, elles varien t peu chez les Anthropoïdes, où elles présen ten t 
généralem ent une allure spatulée e t un bord supérieur coupant.
Les canines sont souvent allongées, en forme de poignard; elles peuvent 
être  aussi incisiformes.
La prem ière prém olaire d ispara ît en général très tô t;  la deuxièm e est 
presque tou jours absente dans les types évolués. Chez les Lém uriens il y 
a tou jours trois prém olaires; il n 'en subsiste que deux chez les Cynomorphes 
e t les Pongidés e t les troisièm e et quatrièm e qui resten t on t tendance à 
prendre un plus grand  développem ent dans les formes inférieures de P r i­
m ates: c 'est le processus de m olarisation. Dans les formes supérieures, 
en revanche, elles dem eurent re lativem ent simples.
Les molaires supérieures ten d en t à prendre, dans tous les groupes de 
Prim ates, une forme quadrangulaire p a r développem ent d ’un quatrièm e 
denticule sur le bord postéro-interne de la den t. Mais ce denticule p ara ît 
avoir des origines différentes. Le plus souvent, il dérive du bourrelet 
(cingulum) in terne: il est alors appelé hypocone. Dans nom bre de Prim ates 
prim itifs, d ’ailleurs, l'hypocone se présente seulem ent comme un léger 
épaississem ent du bourrelet; il peut même être  absent.
Le quatrièm e denticule peu t aussi se form er indépendam m ent du bour­
relet. On le nomme alors pseudhypocone. Chez les N otharctidés, Lém uri- 
formes de l ’Eocène de l ’Amérique du Nord, le pseudhypocone p ara ît résulter 
d 'u n  dédoublem ent du protocone.
Le cas des molaires supérieures des Cynomorphes fossiles et actuels 
soulève un  difficile problèm e phylétique. Elles p résen ten t une disposition 
lophodonte, c ’est-à-dire que les denticules an térieurs e t postérieurs sont 
respectivem ent unis p a r une crête transversale. Quelle est la  signification 
du  denticule postéro-interne. Trois hypothèses peuvent être retenues:
1° On j>eut voir en lui un hypocone, mais les connexions q u ’il contracte  
avec le m étacone renden t cette  hypothèse peu probable.
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2° I l peu t correspondre à  un pseudhypocone formé soit p ar dédoublem ent 
du  protocone, soit à  p a r tir  d ’une crête p a r ta n t du protocone. Sa liaison avec 
le m étacone serait secondaire, processus don t on n ’a  aucune exemple dans 
les au tres groupes de Mammifères.
3° Nous aurions affaire à  un m étaconule renforcé e t déplacé en direction 
linguale comme on le constate  chez les A rtiodactyles vrais e t les Périsso- 
dactyles, don t le denticule postéro-in terne dérive incontestablem ent du 
m étaconule. On peu t penser, sans que la chose soit rigoureusem ent dém on­
trab le , q u ’il en a été de même chez les Cynom orphes. Nous aurions là un 
mode évolu tif des molaires to u t d ifférent de celui que nous constatons chez 
les Pongidés e t le point de convergence de ces deux séries ne pourra it se 
placer q u ’à un stade où le denticule postéro-interne n ’au ra it pas encore 
fait son apparition , c ’est-à-dire à un stade trigonodonte dont on sa it q u ’il 
n ’existe q u ’à une phase très reculée de l ’histoire des P rim ates. Une indé­
pendance phylétique aussi m arquée p ara ît néanm oins difficilem ent con­
cevable.
Les molaires inférieures m ontren t, sur la face occlusale, un contour plus 
ou moins quadrangulaire. Le paraconide d ispara ît graduellem ent quand 
on s ’élève dans la série des P rim ates, de sorte  que deux denticules seulem ent, 
le protoconide et le m étaconide, m arquen t la place du triangle prim itif ou 
trigonide. Le m étaconide ten d  alors à  venir se placer en face du protoconide. 
C orrélativem ent il y  a élargissem ent du talonide, qui égale ou dépasse en 
largeur le trigonide, e t v ien t se placer au même niveau que celui-ci.
Chez les Pongidés, l'hypoconulide placé to u t d ’abord  au centre du bord 
d ista l de la couronne, se déplace graduellem ent, au  cours de l'histoire 
paléontologique du groupe vers le bord  buccal se m e ttan t ainsi plus ou 
moins en ligne avec le protoconide e t l'hypoconide. De sorte que la molaire 
des Pongidés m odernes p a ra ît constituée p a r tro is denticules sur le bord 
buccal e t deux denticules sur le bord lingual.
A joutons que le bourrelet ou cingulum  ten d  à d isparaître, aussi bien aux 
m olaires inférieures qu 'aux  molaires supérieures, dans les diverses lignées 
de P rim ates, quand on passe des formes anciennes aux formes récentes.
L E  D E S S I N  D R  YO P I T  II E  Q UE
Les trav au x  déjà anciens de W. K . Gregory on t a ttiré  l ’a tten tio n  sur la 
sim ilitude du dessin des faces occlusales des molaires inférieures des Pongidés 
fossiles e t récents d 'une p a rt, des Hom inidés d ’au tre  p a r t  e t ce tte  ressem ­
blance a été invoquée comme argum ent en faveur d 'u n e  individualisation 
à une époque récente seulem ent des deux lignées Pongidés et Hominidés.
Sur les trois molaires inférieures des Pongidés e t au moins sur la première 
m olaire inférieure de l'H om m e, on observe une liaison en tre  l ’hypoconide 
e t le m étaconide qui défin it ce que W. K . Gregory a  appelé le dessin dryo- 
p ithèque, sans doute parce qu 'il est particulièrem ent net sur le genre 
Dryopithecus, du Miocène.
Mais quelle est la signification du dessin dryopithèque ? Nous avons 
m ain tenan t des données objectives q u an t au mode de connexion des den­
ticules des molaires inférieures chez les plus anciennes formes de P rim ates. 
Sur Notharctus, de l ’Eocène de l ’Am érique du N ord, m ieux encore sur
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Protoadapis, de Г Eocéné inférieur d 'E urope, on constate q u ’à  la prem ière 
molaire inférieure, une crête p a r t  de l ’hypoconide e t se rend  au m étaconide, 
réalisant ainsi le dessin dryopithèque. Sur la seconde m olaire qui offre 
toujours, dans l’ensemble des P rim ates, une s tru c tu re  plus évoluée que la 
prem ière, ce tte  crête se déplace vers le côté buccal, en direction du proto- 
conide; mais c ’est évidem m ent là une disposition secondaire.
E n  somme, le dessin dryopithèque est le dessin originel de la m olaire 
inférieure des P rim ates; sa présence, chez les Pongidés e t les Hom inidés 
m anifeste sim plem ent la persistance, dans ces deux lignées, d ’un caractère 
prim itif: elle n ’im plique nullem ent leur séparation  récente.
H I S T O I R E  D E  L ’A P P A R E IL  LO C O M O TEU R
Dans cette étude de l ’appareil locom oteur des P rim ates d ’après les 
données de la Paléontologie, je ne chercherai pas à décrire, dans la m ultitude 
de ses adap ta tions, le squelette des membres des divers groupes, m ais en 
considérant quelques exemples, je m ontrerai en quelle m esure on peu t te n te r  
de reconstituer l’allure des formes disparues.
Je  partira i, naturellem ent, des types les plus anciens, en même tem ps que 
les plus prim itifs, c ’est-à-dire les Prosimiens.
N otre docum entation, jîour les genres européens, est particulièrem ent 
déficiente e t ne correspond nullem ent à l ’abondance des docum ents que 
nous avons pu recueillir pour la connaissance du crâne e t de la dentition. 
Ainsi VAdapis représenté dans nos collections p a r de nom breux crânes, 
souvent complets, n ’est connu, quan t à ses mem bres, que p a r un  fragm ent 
d ’hum érus, un astragale e t un calcanéum , e t dont l ’a ttrib u tio n  à  ce genre 
n ’est pas absolum ent certaine. L ’hum érus, p a r la forme de sa tê te  articulaire, 
du grand  trochan ter, du  p e tit  trochan ter, de la coulisse bicipitale, rappelle 
celui des Lém uriens actuels. L ’astragale m ontre égalem ent tou tes les carac­
téristiques des Lémuriens actuels: large facette  péronéale; facette  tibiale 
étro ite; sillon bien m arqué sur lequel repose le calcanéum  comme chez les 
anim aux grim peurs. Le faible développem ent de la p a rtie  antérieure du 
calcanéum  a conduit le paléontologiste Filhol à penser q u ’A dapis  ne devait 
se déplacer q u ’avec lenteur, à la m anière des Lorisiformes actuels.
Le Notharctus d ’Am érique du N ord, sensiblem ent au m êm e stade s tru c ­
tu ra l qu 'A dapis  est connu p a r un squelette presque com plet. La m ain, 
incom plètem ent conservée, semble avoir pu constituer un solide appareil 
d ’accrochage aux branches d ’arbres, mais encore incapable d ’exercer la 
fonction de préhension. La stru c tu re  de la colonne vertébrale  suggère une 
dém arche quadrupède, en particu lier dans la s tru c tu re  des vertèbres lom ­
baires, aux centres allongés e t peu élevés, avec de fortes parapophyses et 
neurapophvses dirigées vers l ’av an t im pliquant un net développem ent des 
psoas et du  carré des lombes. Ce sont là des dispositions présentées par les 
M ammifères Quadrupèdes.
La morphologie des vertèbres sacrées, coccygiennes e t caudales, indique 
que les muscles abaisseurs e t élévateurs de la queue, de m êm e que ceux 
p e rm e ttan t les m ouvem ents la téraux  é ta ien t to u t à  fa it sem blables à  ceux 
des Lém urs actuels; de sorte que la queue de Notharctus n ’é ta it pas p ré­
hensile.
2* 19
Le bassin indique n ettem en t que Notharctus é ta it un quadrupède arbo­
ricole, encore incapable de s'asseoir, c ’est-à-dire de placer le tronc en 
position verticale.
Dans la m esure où Гоп peu t considérer ce genre comme rep résen ta tif 
des Lém uriform es éocènes, il ap p a ra ît que ceux-ci é ta ien t plus robustes, 
plus lourds que les Lém uriform es actuels. S’ils n ’en différaient sans doute 
q u ’assez peu p ar le port, ils n ’en avaient po int l'agilité et la rapidité.
P our les Lém uriform es subfossiles de M adagascar, il est m alaisé d ’étab lir 
des connexions sûres en tre les crânes d ’après lesquels ont été définis les 
divers genres, e t les os longs, trouvés en une relative abondance. I l semble 
que VArchaeoindris, le Paléopropithèque é taien t arboricoles, tandis que le 
Megaladapis, le géant du groupe, devait m ener une vie très sem blable à 
celle du Gorille. E tan t donnée la variété de leurs types morphologiques, 
on peu t penser que les Lém uriform es subfossiles présen taien t une plus 
grande diversité d ’allures que les Lém uriform es actuels.
Le Tarsier actuel offre une spécialisation très prononcée dans son mode 
de locomotion. Entièrem ent arboricole, il s ’accroche aux branchages par 
les mains et p a r les pieds e t se déplace en sau tan t, avec une extrêm e rapidité. 
Cette ad ap ta tio n  au  sau t se trad u it p a r un  allongem ent du m em bre posté­
rieur, plus spécialem ent des os tarsiens.
Les rares indications que nous possédons sur l ’histoire paléontologique 
des Tarsioïdes sem blent bien étab lir que cette adap ta tion  a été très ancien­
nem ent ébauchée, dès l ’Eocène.
D ans le genre Necrolemur, le fém ur ressemble beaucoup, dans sa m orpho­
logie générale, à celui du Tarsier, to u t en é tan t plus massif; le tib ia  et le 
péroné sont soudés p ar leur m oitié inférieure, sur une m oindre longueur 
toutefois que chez le Tarsier; le calcanéum  est très allongé dans le sens an téro ­
postérieur. Nannopithex, du L utétien  d ’Europe, offre égalem ent d ’étroites 
analogies avec le Tarsier dans la m orphologie du bassin et du fémur, dans 
la fusion partielle du tib ia  et du péroné.
Le mode norm al de locom otion des Cvnomorphes est le mode q u a d r u p è d e .  
I l est parfaitem ent réalisé dans le M ésopithèque du P ontién . Il y a  peu 
d ’inégalité en tre les m em bres antérieurs e t postérieurs. Ce P rim ate  devait 
se déplacer p lu tô t sur un terra in  dur (rocher p a r exemple) que dans les 
arbres.
Nous n ’insisterons pas sur le grand  problèm e de la brachiation (mode de 
déplacem ent dans les arbres en se suspendant par les bras) chez les Pongidés, 
qui ne prend  véritablem ent to u t son sens que par com paraison avec l’homme. 
Nous discuterons brièvem ent de certains points posés par la s tru c tu re  des 
Pongidés du Miocène du K enya: les genres Limnopithecus e t Proconsul.
W. E . Le Gros Clark e t D. P . Thom as, to u t en p laçant le genre L im no­
pithecus dans l ’ascendance du  Gibbon, estim ent toutefois que les différences 
de proportions des membres en tre  le genre fossile e t la forme actuelle im pli­
quent que le prem ier, to u t en m enant une vie arboricole, ne p ratiquait pas 
la brachiation; son allure devait être assez sem blable à celle des Cyno- 
m orphes quadrupèdes. D. Ferem bach estime, au  contraire, que L im no­
pithecus pouvait se déplacer en se suspendant p a r les mains, mais à la 
m anière du Chimpanzé et non du Gibbon. Elle déduit cette m anière de voir 
du développem ent de l ’épitrochlée, de la rectitude de la diaphyse hum érale; 
de la forme de la tubérosité bicipitale; du dessin de l'apophyse olécrane
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du cubitus e t de la p e tite  cavité sigmoide, etc. Elle adm et en même tem ps 
que Limnopithecus pouvait adop ter dans les arbres une dém arche quadru ­
pède.
Nous aurions donc, dans cette forme, un stade in itia l de brachiation, 
de ty p e  chim panzé, avec persistance de nom breux tra its  de Cynomorphes.
Sur les os des m em bres de Proconsul, il ne p ara ît pas impossible de re tro u ­
ver des caractères évoquant le Chimpanzé: diverses particu larités de l ’a s tra ­
gale e t du calcanéum , crête delto-pectorale à  l'humérus dessinant une con­
vexité antérieure. Mais on re trouve aussi de nom breuses dispositions en 
rap p o rt avec la dém arche quadrupède.
E n  conclusion, les découvertes faites dans le Miocène du K enya pourraient 
nous m ontrer, à l ’é ta t  naissant, en quelque sorte, le phénom ène de b ra ­
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Es ist eines der grundsätzlichen M erkmale der A nthropologie unserer Tage, 
daß sie ih r W irkungsfeld au f eine Reihe neuer W issensgebiete aus breitet. 
So beansprucht die phyletische Anthropologie -  besonders nach den ü b er­
raschenden N euentdeckungen prähom inider P rim aten  in  den le tz ten  20 
Jah ren  das ganze Gebiet der P rim aten  (fossilen wie rezenten) fü r eigene 
Studien. Dabei w ird aber n icht vergessen, daß die Phylogenie des Menschen, 
der Hom iniden zwei E nden  h a t es kann, ja  es soll von zwei E nden  in 
A ngriff genom m en werden: einerseits soll sich der Paläoanthropologe m ehr 
als je in die ganze Prim aten-Paläontologie u n d  Zoologie vertiefen, anderer­
seits sollen aber Ergebnisse und  A nsichten der Paläontologen und  Zoologen 
der M am m alia laufend reg istriert und  in  ih r eigenes Forschungsgut ein­
gebaut werden.
Diesem Verlangen m öchte der W irbeltierpaläontologe in einer kurzen 
Ü bersicht über Entw icklungsstufen und  -Tendenzen der höheren P rim aten  
m it besonderer R ücksicht au f die Probleme der H om inisation ent- 
gegenkommen.
Es sei hier nur kurz erw ähnt, daß das Anschließen der P rim aten  an 
prim itive Insektivoren-ähnliche Form en m ittels der Menotyphla auch wei­
terh in  als rech t theoretisch  angesehen werden m uß, ebenso wie das phyle- 
tische V erhältnis der P rim aten-U nterordnungen zueinander auch nach wie 
vor zu den ungelösten Problem en der Säugetierentfaltung gehört. Ä ltere 
F unde des nordafrikanisch-ägyptischen Oligozäns k lärten  ebensowenig 
diese Fragen, wie neuere — recht problem atische F unde aus H in te r­
indien, oder noch fraglichere neueste Entdeckungen in E uropa, Asien bzw. 
nördlichem  Südam erika. Somit können wir unser Blickfeld auch zwangs­
läufig au f die E n tfa ltu n g  der sog. Hominoidea, d. h. m enschenähnliche 
C atarrhinen, einschränken.
Die Hominoidea  lassen sich ziemlich ungezwungen in 4-5 höhere G ruppen 
(Familien) aufteilen, die entw eder bis tie f ins U nteroligozän zurück eine 
getrennte Entw icklung darstellen, oder aber wurzellos, aber n ich t weniger 
isoliert, ziemlich spät in der Erdgeschichte auftauchen.
Eine in jeder H insicht getrennte G ruppe v e r tr itt  die durch Parapithecus 
aus dem ägyptischen Oligozän durch M. Schlosser seinerzeit bekann t gege­
bene Fam ilie der Parapithecidae, deren K enntn is seitdem  durch  keine wei­
teren  F unde erw eitert werden konnte. R eduktion  des Vordergebisses im 
allein bekannten  U nterk iefer - au f einen I  und  den inzisiviform  um gestal­
te ten  C, Beibehalten von 3 Präm olaren, zu all diesen recht hom inoid geform te 
Molaren charakterisieren das eigenartige Gemisch von Spezialisationsrich-
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tungen, die sich einm al an H albaffen (R eduktionstypus der vorderen Zähre), 
ein anderes Mal aber an die p la ty rrh ine  Zahnform el anschließen, im B auplan 
der Molaren aber rech t hom inoid erscheinen, das sind die M erkmale der 
Parapitheciden des Unteroligozäns.
N icht so ab erran t spezialisiert — dem nach auch wohl später abgelöst 
sind die durch den aus dem  italienischen U nterpliozän bekann t gewordenen 
Oreopithecus vertretenen  Oreopithecidae. Formel des Vordergebisses catarrh in
- d. h. zwei I  und  neben C zwei P  sonst aber C im Begriff, sich in Form  
und  P roportionen an die !’ anzuschließen, I 2 m erkbar reduziert, endlich 
M olaren im ganzen B auplan zwischen Papioniden und Pongiden-Hyloba- 
tid en  die M itte haltend. Gewisse sicher selbständig erworbene Spe- 
zialisationsm erkm ale, wie V erkürzung der C-Krone, P roportionen der E xtre- 
m itätenknochen usw. b rach ten  dem Oreopithecus unlängst den R u f eines 
H om iniden-Vorfahren ein, was diesen sehr interessanten, isolierten Affen
allerdings unverdient, oder unschuldig in den V erdacht eines H om i­
niden-Vorfahren u nd  demzufolge in den B rennpunkt e rb itte rte r D iskussio­
nen rückte. Dieser A bschnitt der H um anphylogenie scheint allerdings
wenigstens fü r den Augenblick abgeschlossen zu sein.
N icht so sehr etw a grundlegende U nterschiede der w ichtigsten M erkmale 
im Schädelbau, Gebiß und E x trem itätenproportionen , als eben eine bis 
e tw a ins Oligozän zurückverfolgbar von den übrigen A nthropom orphen 
gu t tren n b are  Stam m esgeschichte läß t uns annehm en, das die H ylobatiden 
besser von den Pongiden getrenn t als eine I*1 amilie für sich angesehen werden 
sollen. Sie lassen sich vom unteroligozänen Propliopithecus über Lim no- 
pithecus und Pliopithecus des afrikanischen und  europäischen Miozäns
- allerdings m it s ta rk e r Tendenz zur B ildung leichter Nebenlinien 
gegen den Hylobates-Symphalangus des heutigen Südostasien ableiten, wobei 
der letzte -  über bereits n ich t vorliegende pliozäne Zwischenglieder fü h ­
rende Schritt noch n icht so ohne weiteres k lar und  einwandfrei d a r­
gestellt werden kann. A uf diesen U m stand  verweist auch Zapfes V erfahren 
m it der Teilung der Hylobatidae in Pliopithecinae und  Hylobatinae.
E ndlich  bei den Pongiden-H om iniden angekomm en, können wir unserem  
eigentlichen G egenstand näher rücken.
Ich  kann  am  besten dam it beginnen, daß uns aus A frika (genauer aus 
Ostafrika) seit dem  U nterm iozän, aus E uropa seit dem  H elvet (M ittel­
miozän) R este m ittlerer bis großer Menschaffen bekann t wurden, die in den 
le tz ten  111 Jah ren  u n te r Namen, wie Dryopithecus, Proconsul, Xenopithecus 
u. a. beschrieben wurden. T rotz größerer Unterschiede in erster Linie 
bei Proconsul sind diese alle durch gewisse gemeinsame M erkmale zu 
kennzeichnen, die am  besten als generalisierte Pongiden-K ennungen bezeich­
n e t werden dürfen. Je  zwei s ta rk e  I  besonders die inneren , voluminöse 
C, zwei P , von denen der erste (P ;!) zugespitzt, einfach, der zweite zwei­
höckerig ausgebildet ist, und  eine beginnende Verkürzung und  A usbreitung 
bzw. A brundung des K auflächenbildes zeigt, endlich nach hinten an  S tärke
- zum indest aber an K auflächenlänge zunehm ende Molaren, die im 
Oberkiefer die ursprüngliche Bauform  eines bunodont-quadritubercu laren  
Zahnes bew ahrt haben, im  U nterkiefer dagegen das nach V erlust des P ara- 
conids en tstandene Bild eines aus P roto-M eta-H ypo-E ndoconid bzw. m ehr­
weniger starkem  H ypoconulid, zuweilen zwischen letzteren einem sechsten 
H öcker aufgebauten Höckerzahnes entw ickelt haben das sind M erkmale,
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die auch den Erfordernissen, die an  die Bezahnung eines m odernen echten 
Pongiden gestellt werden können, voll entsprechen.
Erw ähnen wir noch dabei die z. B. den zeitgenössischen Limnopithecus- 
Pliopithecus-Form en gegenüber bedeutend größere G estalt, dem entspre­
chend massivere K onstitu tion  u nd  weit weniger verkürzte  Schnauzen­
form m it all den dam it verbundenen E igenschaften ebenso wie die 
Tendenz zur Vereinfachung des K auflächenbildes säm tlicher Molaren, so 
haben wir auch die von derjenigen der H ylobatiden-Pliopithecinen vom 
U nterm iozän an scharf getrenn t verlaufende Spezialisationsrichtung der 
Pongiden-H om iniden e rfaß t.
Versuchen wir nun, das aus E uropa und  O stafrika b ek an n t gewordene, 
ta tsäch lich  zum Miozän stellbare M aterial der Pongiden-G ruppe zu sichten, 
so m üssen wir schon im voraus zugeben, daß die bereits bekann t gewordenen 
F unde bei der hochgradigen Uniform isierung des Backenzahngebisses höhe­
rer P rim aten  im allgem einen, ebenso wie infolge der ebenfalls gu t bekannten  
sehr großen in trataxonalen  V ariab ilitä t von absoluten Abmessungen, P ro­
portionen sowie der einzelnen B auelem ente, endlich noch des Geschlechts­
dim orphism us sehr schwer, wenn n icht unmöglich auseinander gehalten 
werden können. W enn wir tro tz  dieser Schwierigkeiten doch eine dies­
bezügliche Sichtung bestreben, so können wir in E uropa einen Dryopithecus 
fon tan i-K reis annehm en, von dem  vielleicht eine weitere, kleinere Form  
abge trenn t werden könnte grundsätzliche Unterschiede, besonders in 
der Spezialisationsrichtung, sind aber zwischen diesen n ich t zu erw arten. 
In  A frika liegen die Dinge etwas kom plizierter, indem die als Proconsul, 
Dryopithecus und Sivapithecus bezeichneten Funde au f eine viel größere 
S treuung schließen lassen als die entsprechenden europäischen Fundstücke. 
E rstens ist der als Proconsul major unterschiedene Riese m it nicht näher 
bekannten E igenschaften abzusondern. D ann scheint zwischen den R esten 
der P . africanus-nyansae-Größenklasse eine auch m orphologisch erfaßbare 
Differenzierung stattgefunden  zu haben; die genotypische A rt scheint von 
der nyansae - Form im Bau des Hypoconulid-A bschnittes, der G rößenver­
hältnisse der M olaren untere inander sowie des P 4 ziemlich wesentlich abzu­
weichen. Andere Form en, wie etw a »Sivapithecus« africanus können infolge 
zu m angelhafter B eurkundung überhaup t n ich t eingeschätzt werden - eine 
E instufung  in Sivapithecus ist aber ohnedies ziemlich unglaublich. Dryo­
pithecus mogharensis fä llt größenm äßig in die K ategorie Limnopithecus- 
Pliopithecus, könnte also bier besser hineinpassen -  falls zukünftiges, 
reicheres M aterial es n icht w iderlegt.
Mit dem  au f einen H um erusschaft gegründeten Austriacopithecus ist im 
Augenblick n icht viel anzufangen.
Das sind ungefähr die G rundlagen, au f die das pliozäne vorerst das 
unter-m ittelp liozäne M enschenaffen-M aterial aufgebaut werden soll. 
Insofern es au f die Zahl der aufgestellten Form en bzw. G attungen ankom ­
m en würde, könnte angenom m en werden, daß uns eine ganze Fülle von 
K enntnissen über die pliozäne Geschichte der höheren Menschenaffen und 
sogar der H om iniden zu Verfügung steh t. Leider tr if f t  aber das lange n icht 
in diesem Maß zu. Das M aterial ist näm lich n icht so vollständig, wie es 
nach den angenom m enen Nam en zu erw arten  wäre.
Pliozänes Pongiden-H om iniden-M aterial ist uns aus Südchina,den indisch­
pakistanischen Sivaliks, aus O stafrika, Zentralanatolien, aus dem  K aukasus,
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жaus Süddeutschland und dem  R heinlande, aus Spanien un d  seit dem  August 
des Jah res 1967 aus N ordungarn aus dem  unteren-m ittleren  Pliozän bekannt.
All dieses M aterial scheint an europäisch-afrikanisches m iozänes F u n d ­
gu t nicht n u r stratig raph isch  und tiergeographisch, sondern auch m orpho­
logisch anzuknüpfen zu sein.
In  Zeit und R aum  betrach te t, muß die gemeinsame Pongiden-H om iniden- 
Vorfahrenlinie etw a am Anfang des H elvet (M. Miozän) au f unbekanntem  
Weg aus Afrika nach E uropa sich ausgebreitet haben. Ob das au f dem  Weg 
V orderasien-Kleinasien-Balkan, oder etw a au f einem anderen Weg (wie 
vielleicht in einer Em ersionsphase des A tlas-B ätischen Orogens) vor sich 
gehen konnte, ist vorderhand unbekannt. Wie weit sie inzwischen vor­
gerückt sind, ist auch n ich t feststellbar. Sicher w ar ih r miozänes V orkom ­
men am W -R and des K arpatenbeckens, in Südfrankreich und Spanien.
Nach diesem nach unseren heutigen K enntnissen beschränkten 
Vorstoß nach Zentral- und W esteuropa sind sie im U nterpliozän in einem 
Gebiet zwischen Südchina und  Spanien zerstreu t zu finden.
Der östlichste derzeit bekannte Fund stam m t aus Y ünnan, Südchina und 
wurde als Dryopithecus keiyuanensis dieser G attung  zugeschrieben. Die 
5 Zähne scheinen einem und  demselben M andibelpaar zugehört zu haben 
und sind in »Pontischem« Lignit gefunden worden.
Im  indischen Bereich (also im Grenzgebiet zwischen Indien und  P akistan) 
erscheinen die Hominoidea  in  den Sivaliks zuerst im Chinji-H orizont, also 
in Schichten, wo nach neuesten Befunden H ipparion  schon vorkam , was 
ihnen ein pliozänes A lter sichert. Aus diesen ä ltesten  prim atenführenden 
Schichten der Sivaliks sind Pongo-Hominiden  als Dryopithecus punjabicus, 
pilgrim i, chinjiensis, Sivapithecus midlemissi, indiens, Palaeosimia rugosidens 
und Bramapithecus thorpei angeführt, insgesam t also 4 G attungen  und 
7 A rten.
Aus den überlagernden N agri-Schichten wurden Dryopithecus punjabicus, 
cautleyi, sivalensis, Indopithecus giganteus, Sivapithecus sivalensis, orientalis, 
himalayanus, indiens, ayengari, Hylopithecus hysudricus, Palaeopithecus syl- 
vaticus, Sugrivapithecus salmontanus, hariensis, gregoryi, Bramapithecus 
sivalensis u nd  Ramapithecus brevirostris angezeigt also 7 G attungen 
zugeschriebene 16 A rten. U nd das so ziemlich gleichzeitig von demselben 
Fleck !
E rst in den nächstjüngeren Dhok Pathan-Schich ten  ebbte diese Grof.1- 
p rim aten -F lu t einigerm aßen ab, indem  aus diesem höheren U nterpliozän 
nu r m ehr 3 A nthropoiden-Form en, nam entlich Dryopithecus frickae, 
Palaeopithecus sivalensis und  sp. ind. angekündigt werden.
Endlich aus den höchsten Lagen der Tatrot-Serie w ird allein Rama­
pithecus brevirostris erw ähnt. Die d iskordant darauffolgenden Schichten 
des P in jo r sind schon dem  A ltpleistozän zuzuschreiben und lieferten R este 
eines m it Pongo identifizierten G roßprim aten.
Alles zusamm en werden aus dem Pliozän der Sivaliks 9 G attungen und 
24 A rten beschrieben, keine einzige a u f ein M aterial gegründet, das wenig­
stens über die Beschaffenheit des ganzen Gebisses geschweige des Schä­
dels — Aufschluß geben könnte, die m eisten au f rech t dürftiges Z ahn­
m aterial.
Die nächste Fundstelle eines pliozänen G roßprim aten ist U dabno in 
Grusien, am  Südhang des K aukasus. Von hier w urden in  Begleitung einer
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unterpliozänen H ipparion-Fauna zwei Überkieferzähne eines großen Affen 
un ter dem  N am en Udabnopithecus garedziensis beschrieben.
Als nächstes Glied der K e tte  erscheint der vor wenigen Jah ren  aus der 
Türkei, östlich von A nkara, aus dem Sinap-Pliozän beschriebene große 
Ankarapithecus meteai, allerdings durch den besten  asiatischen Fund, einen 
U nterkieferkörper m it bis au f den ersten  I  vollständiger Bezahnung belegt. 
Sein A lter soll Oberpliozän sein, was aber größter W ahrscheinlichkeit nach 
ins obere U nterpliozän zu ändern  sein wird.
O stafrika verdanken wir einen der w ichtigsten diesbezüglichen Funde, 
die zwei M axillafragm ente und den unteren  Molar, der als Kenyapithecus 
wickeri der D iskussion über die A bstam m ung der H om iniden eine neue 
R ichtung gab. Was dabei noch zu klären ist, wäre das als Obermiozän 
angegebene A lter der Funde. In  K enntn is der Schwierigkeiten, die diese 
A blagerungen der S tratig raphie derzeit noch bereiten, könnte fü r die F u n d ­
schichten h inau f bis zum Oberpliozän jedes mögliche A lter angenom m en 
wei'den vielleicht noch am  wenigsten Obermiozän.
A uf europäische Pliozänfunde übergehend, können wir m it den als 
Dryopithecus germanicus, Neopithecus brancoi, Paidopithex (Pliohylobates) 
rhenanus, Rhenopithecus eppelsheimensis publizierten E inzelzahn- und 
E xtrem itätenknochen-Funden  beginnen. Sie stam m en z. T. aus den sü d ­
deutschen Bohnerzen, wonach ihr geologisches A lter n u r m itte lb ar und  
unsicher angegeben werden kann, andererseits aus den hipparionführenden 
Sanden von Rheinhessen, deren unterpliozänes A lter b estä tig t ist, nu r 
einzelne Funde werden als um gelagert dem A lter nach strittig .
Aus Spanien sind uns aus dem  Pliozän ein verhältnism äßig gu ter U n te r­
kieferkörper von Seu d UrgeII allerdings als Dryopithecus f ontani bezeich­
net sowie eine kleinere Form , Hispanopithecus laietanus V illalta et 
Crusafont, bekann t geworden, letztere von Vildecaballs im Vallés-Penedés 
und Can Llobateres, alles Einzelzähne. Endlich ist eine n icht näher bestim m te 
Form: Rahonapithecus sabadellensis C rusafont e t Hürzeler vom selben Gebiet 
zu erwähnen.
E ndlich kann  ich über einen weiteren unterpliozänen F und  aus N ord­
ungarn berichten, der in le tzter Zeit in unsere Hände gekommen ist. Die 
Fundstelle, R udabánya, lieferte neben weit über 30 Säugetierarten , Mol­
luskenfauna und Flora aus m ittelpannonischen (m ittleres Unterpliozän) L i­
gniten einen U nterkieferkörper der linken Seite eines G roßprim aten, m it den 
darin  steckenden 4 Backenzähnen P 4-M 3.
Im  U nterkieferfund von R udabánya handelt es sich um  einen Pongo- 
H om iniden von kleinerer G estalt und sicheren chronologischen und ökolo­
gischen Verhältnissen.
Versuchen wir nun das pliozäne F undm aterial m enschenähnlicher P r i­
m aten m orphologisch-taxonom isch zu betrach ten  und  ihren Entw icklungs­
tendenzen nach zu sichten, so können wir zu folgenden Schlüssen kom m en:
E rstens sind am ganzen Gebiß insofern es an Einzelfunden, d. h. ver­
schiedenen Teilen der Zahnreihe und  Belegstücken sehr verschiedener 
V ollständigkeit d irek t verglichen werden kann  den m iozänen Form en 
gegenüber Spezialisationserscheinungen feststellbar. U n ter diesen sind nach 
vorne abnehm ende R eduktion von K auflächenlänge und auch K aufläche 
der Molaren, besonders von M3, dann  V erkürzung - un d  zugleich Aus­
breitung des P 4 u nd  der oberen P  im allgemeinen zu verm erken. Alle
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diese R eduktionsm erkm ale liegen in der E volutionsrichtung zu den Pongi- 
den wie auch den Hom iniden.
In  seltenen Einzelfällen sind Oberkieferfragm ente gefunden worden, 
an denen auch der Canin in situ gefunden wurde an zweien dieser seltenen 
Funde, an Ramapithecus brevirostris-H olotypus und an den Kenyapü/iecue 
Oberkieferfunden konnte die hochgradige R eduktion der Kronenhöhe des 
Canin festgestellt werden - das wichtigste M erkmal des sonst sehr unifor- 
m isierten Gebisses zum  Beweis einer R ichtungnahm e au f die Hom inisation. 
U nterkiefer-Canini sind einerseits nicht viel häufiger anzutreffen, anderer­
seits abgebrochen wobei die A lveolenstärke nur sehr undeutlich au f eine 
K ronenverkürzung des Zahnes, also au f dieses wichtige H om inisations- 
m erkm al hinweist. A uf G rund dessen wurde nachträglich auch der 
Sugrivapithecus-Gnterkiefer zu Ramapithecus gestellt und dam it der ange­
nom m enen Hominisationslinie zugeordnet. Diese U m stände beweisen es 
schon zur Genüge, daß eigentlich nur ein Bruchteil der den Pongiden- 
Hom iniden zugehörigen Pliozänform en a u f V erkürzung der Canin-Höhe, R e­
duktion der P-Länge, dadurch des Schnauzenteiles gep rü ft werden konnte, 
und die A ufteilung der übrigen Form en zwischen den beiden Fam ilien rein 
willkürlich und provisorisch sein m uß, ebenso wie das Belassen säm tlicher 
a u f diese M erkmale hin n icht untersuchbaren Form en u n ter den Pon- 
giden.
D aß hier Fragen der K ephalisation abgesehen vom einzigen Proconsul- 
Schädel n icht aufgeworfen werden können und auch solche nach Extre- 
m itä ten-P roportionen , Beckenbau usw. der Z ukunft Vorbehalten sind, ist 
aus Mangel an diesebezüglichen Belegen selbstverständlich. Vereinzelte 
Belege, wie afrikanische H um erus-Fragm ente, der Paidopithe:r-Fem ur usw. 
helfen hier so gu t wie nichts.
A uf die w ichtigsten Einzelfunde übergehend, m öchte ich wieder m it dem 
geographisch im fernsten Osten liegenden F u n d o rt bzw. F und, dem  chine­
sischen Dryopithecus keiyuanensis beginnen. Woo ste llt ihn in die Nähe 
von D. punjabicus ta tsäch lich  kann nichts anderes festgestellt werden, 
als daß es sich um  eine kleinere Form  der pliozänen Großaffen handelt, 
die schon aus geographischen G ründen gewisse taxonom ische Selbständig­
keit verdient. Sonst ist aber nichts weiter zu sagen.
Die Sivalik-Belege sind natürlich  keinesfalls in die 9 G attungen und 
24 A rten zu zerlegen, die für diese M aterialien aufgestellt w urden, ja  nicht 
einm al ein V iertel davon kann  als selbständiges Taxon bestehen. Eine solche 
gewaltige Menagerie an G roßprim aten a u f einem relativ  so beschränkten 
Gebiet ist auch tiergeographisch undenkbar. Aber auch morphologische 
Befunde rechtfertigen es n icht im geringsten : neben einem zu dürftig  beleg­
ten  und deshalb außer seinen Dimensionen nicht weiter charakterisierbaren 
Riesen, Indopithecus giganteus ist hier eine filigran gebaute Form  m it redu­
zierten Canini, ebenso in R eduktion begriffenen P ,fa st verschwundenen Post- 
canindiastem a einer massiven, m it kräftigen  Eckzähnen und  starken , nicht 
verkürzten  P  gekennzeichneten gegenüberzustellen. E rstere  ist als Ram a­
pithecus zu bezeichnen, die dem  Sivapithecus gegenübersteht. Ob niedrigere 
T axa - als chronologische hier bestehen können, is t eher eine Frage 
des neuen U ntersuchungsm aterials als neuer U ntersuchungen. Dabei sind 
auch die U nterschiede des G eschlechtsdim orphism us nicht außer ach t zu 
lassen.
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Ankarapithecus ist ein ausgeprägt dryopithecin gesta lte ter Menschenaffe, 
der tro tz  angeblich sehr jungen A lters eng an die m iozäne Dryopithecus- 
G ruppe angeschlossen werden kann , viel m ehr als die m it dem  Namen 
Sivapithecus belegte pongoide Linie der Sivalik-Form en.
U ber Udabnopithecus ist außer den n ich t allzu großen Abmessungen 
-  nichts zu sagen. Sein generischer Name ist eben deshalb ein gutes 
M ittel gegen verfrüh te E instufung  und daraus evtl, gezogene F eh l­
schlüsse.
Mit dem  ostafrikanischen Kenyapithecus w ürden wir zu schem atisch Vor­
gehen, wenn wir ihn  einfach als Ramapithecus verbuchen m öchten — dazu 
ist er auch zu vorgeschritten. E ben  dieser E igenschaft der afrikanischen 
Form  sind folgenschwere Schlüsse angeknüpft: ist Kenyapithecus doch eine 
obermiozäne Form , so kan n  die Folgerung, daß die sozusagen bis zur K a u ­
fläche der M olaren-Präm olaren verkürzte K ronenhöhe der Canini keine 
R eduktionserscheinung sei, sondern d irekt au f oligozäne Parapithecus-artige 
Typen m it p rak tisch  incisiviform en Eckzähnen zurückgeführt werden soll, 
n icht ohne weiteres verworfen werden. D araus würde natü rlich  auch ein 
Abtrennen säm tlicher m iozänen und  pliozänen G roßprim aten außer K enya­
pithecus von der möglichen V orgängerschaft des Menschen folgen. Is t aber 
diese Form  pliozän, ja  sogar jungpliozän, so ist die Ramapithecus-Linie eine 
derjenigen, die sich der Spezialisationsrichtung der späteren  H om iniden 
angepaßt haben und  folglich auch direk ter Ahne der einen oder anderen 
späteren H om iniden-Linie sein dürften .
Die süddeutschen ßohnerzfunde sind als Einzelzähne n ich t weiter zu 
verw erten offen zur Diskussion bleibt aber tro tzdem  die begründete 
T rennung des vorliegenden Zahnm aterials in eine größere und  eine kleinere 
Form, deren feinere Einordnung aber wieder unüberw indliche Schwierig­
keiten bereiten würde sollten sie endgültig irgendwo untergebracht 
werden.
U n ter den spanischen Form en ist der sog. »Lerida«-Unterkiefer, also der 
F und von Seu d 'U rgel wieder m assiv gebaut wie der pongide Sivapithecus- 
Typus, doch sind ihm  M odernisierungstendenzen n icht abzuleugnen, die 
wieder an  den hom inoid veranlagten Stam m  erinnern. Den Dryopithecus- 
Z ustand h a t die Form  allerdings h in ter sich.
Kleine Dim ensionen des Hispanopithecus würden diese nicht au f zusam ­
menhängendes Gebiß gegründete Form  eher der Ramapithecus-G ruppe 
nähern, wenn die verlängert-schlanke Form  des P 4 n icht für prim itive 
Merkmale die m it dem fortschrittlichen Ramapithecus-Ast n ich t zu 
vereinbaren sind sprechen würde.
Endlich au f den nordungarischen Fund  zurückgekehrt, sei von diesem 
kurz folgendes berich tet:
Das Fundstück , der linke U nterkieferkörper is t vorne vor dem  P 4, hinten 
hinter dem  M3 abgebrochen. Vier Zähne, nam entlich P 4 u nd  die drei M 
sind am  U nterkiefer erhalten: P 4 ist etwas zerbröckelt, vom M3 fehlt etw a 
ein D ritte l entlang der lingualen K ronenseite. Im  allgemeinen is t das Beleg­
stück s ta rk  angeätzt, was besonders die Oberfläche des Unterkieferkörpers 
beschädigt hat.
D er U nterkieferkörper ist m äßig s ta rk  gebaut, u n te r M2 etw a 25 mm 
hoch. Die Breite ist infolge der Oberflächenkorrosion n icht befriedigend 
feststellbar.
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Ohne zuviel E inzelheiten anzuführen, sei hier bem erkt, daß die 3 Mola­
ren zusam m en eine Länge von 29 mm haben 2-3 mm weniger als der 
moderne Mensch.
An der B ezahnung ist P 4 breiter als lang, aus Protoconid-M etaconid und 
abgesetztem  Talonid (Hypoconid) aufgebaut. An den Molaren ist der ty p i­
sche Bauplan der G roßprim aten w ahrzunehm en; in den P roportionen ist 
M 2 m assiver als M1; das Längenverhältnis der vorliegenden B ackenzähne 
ist durch re la tiv  starken  P 4 und  nach hinten zu s tä rk e r als bei fossilen 
Pongiden, annähernd  wie bei den pliopleistozän-ältestpleistozänen H om i­
niden (Paranthropus, Z injanthropus usw.) in R eduktion begriffenen Mo­
laren .
Um  taxonom ischen Fehlverknüpfungen vorzubeugen, wurde dem  Fund, 
der m it keiner G ruppe verknüpft werden kann, da  seine M erkmale abw ei­
chend von anderen kom biniert sind, provisorisch der Name Rudapithecus 
hungaricus (n. g. n. sp.) gegeben.
Was vielleicht als die größte B edeutung des neuen Fundes anzusehen 
ist, ist die mögliche A usbreitung der F rühphasen  der H om inisation über 
weite Gebiete der A lten W elt, auch außerhalb  des tropischen u nd  sich an 
diesen anknüpfenden subtropischen G ürtels, in nördlichere K lim a-Bereiche, 
was zugleich eine U nterstü tzung  des gleichen Befundes in einem E ndstadium  
der H om inisation au f »Sinanthropus«-Stufe sein soll.
Mit den oben besprochenen pliozänen Typen sind wir an die Schwelle 
von Oberpliozän angekom m en, w om it ein breites »Niemandsland« der 
H om inisation beginnt die Fundlücke zwischen M ittelpliozän und  A lt­
pleistozän, was außer wenn Kenyapithecus das ganze entworfene Bild 
über den H aufen werfen würde — noch im m er eine zu überbrückende 
W issenslücke in  unserer D okum entation  über die Geschichte der Hominiden 
anzeigt.
G länzende Fundserien der le tzten  zwei Jah rzehn te  ermöglichen uns, die 
Geschichte der höheren A nthropoiden, inch Hom iniden auch dokum enta­
risch aufzuzeichnen, wobei vom U nterm iozän bis E nde M ittelpliozän 
reg istriert werden kann . Die vom H ylobatiden-Stam m , der seit dem Oli- 
gozän bekann t ist, vom  Anfang an g u t getrenn te pongo-hom inide E n t­
wicklung lief vom  U nterm iozän bis etw a E nde dieses Z eitalters in einer 
an Langschnäuzigkeit ziemlich konservativ  festhaltenden, dem gem äß m it 
starken  Eckzähnen bew affneten und m it nach h inten  zu unansehnlich 
sich reduzierenden M olarenreihe gekennzeichneten Linie.
E rs t an  der W ende von Miozän zu Pliozän bzw. bereits im letzteren dort, 
wo die w ichtigsten m odernen Fam ilien der Säugetierklasse ihren Ahnen en t­
springen, — begann eine Spezialisierung der PongoH om iniden in zwei 
R ichtungen, was au f der einen Seite durch Steigerung der angebahnten 
Evolutionselem ente endlich in den m odernen Pongiden (Pongo, Pan, Gorilla) 
auslief, andererseits aber — in den kontrollierbaren E igenschaften der uns 
erhalten  gebliebenen F unde durch Vordergebiß-, besonders aber Canin- 
R eduktion, Schnauzenverkürzung einen anderen Weg der Evolution ange­
b ah n t h a t, die eng verbunden m it einem Nahrungs-, som it auch Lokom otions- 
W echsel au f carni-om nivore Lebensweise und Bipedie übergegangen ist, 
was im ganzen V erhalten eine so tiefgreifende Um wälzung verursachte, die 
le tzten  Endes zum  U m bau des ganzen Zentrum s für die V erarbeitung des 
explosiv ausgebreiteten und geänderten R eflexenbestandes und  dadurch
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zur Zerebralisation u nd  zu ihren Folgen führten , m it einem W ort die 
H om inisation vollbrachten.
Am E nde der Prähom inisation, an der Schwelle zur H om inisation fehlt 
uns aber ein K ettenglied , richtiger: es ist unvollkom m en. Dem  in leichtem  
Variations-M osaik der Prähom inisations-Typen wie Ramapithecus und 
Kenyapithecus in ihren zw ar grundlegend wichtigen, doch n u r zum  kleineren 
Teil bekann ten  Form en- und  E volu tions-Inhalt können wir das E benbürtige 
der beginnenden Hom inisationswelle m it den re la tiv  gu t bekannten  Typen 
der Australopithecus-Paranthropus-Zinjanthropus-Tschadanthropus-Grupipe 
und  ihrer N achkom m enschaft n icht gegenüberstellen. So h a t es den Anschein, 
als ob hier ein K ettenglied  fehlte. Was hier fehlt, is t die K enntn is der 
Schädel- und  Gliedm aßenbeschaffenheit des Ramapithecus-Kenyapithecus 
u nd  ähnlicher Form en, deren K enntn is das A nknüpfen der einzelnen, parallel 
verlaufenden Linien der Australopithecus-Stufe zu entsprechenden E ndglie­
dern der Prähom iniden-Spezialisation ermöglichen würde. Dazu reichen 
aber unsere Funde noch lange n icht aus.
Mit diesem Bekenntnis bin ich auch an der Schwelle angekomm en, wo das 
unbestre itbare Gebiet des A nthropologen beginnt, wo das Ü berschneiden 
m it dem  Paläontologen endet. Das B ild w ar n ich t vollständig, es w ar nur 
eine Skizze. Dazu w ar es noch ziemlich pessim istisch -  doch w ar es nicht 
der Pessimism us der R esignation, vielm ehr die Ungeduld des Schaffen- 
wollens - und  zum  Teil auch die Z urückhaltung  an einem Grenzgebiet, 
das n icht im m er m it entsprechenden M ethoden, durch Berufene behandelt 
wii'd.
W äre es m ir tro tzdem  gelungen, Ihnen  ein schem atisches Bild über die 
Stellungnahm e des Paläontologen in den schwierigen Fragen des Studium s 
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R E F L E X IO N S  SUR L'EV OLUTIO N DES H O M IN I D ES F O S S IL E S
par
G. Olivier
LABORATOIRE D ’ANTHROPOLOGIE. U N IV ERSITE D E PARIS
Si l ’on se limite à ceux des Hom inidés qui on t franchi le seuil de l'H om ini- 
sation, on constate q u ïls  posent des problèmes sans solutions simples: 
ce sont leurs caractères communs e t leurs caractères différentiels. Leurs 
caractères communs sont ceux qui les définissent comme Hom inidés, ce qui 
ram ène à la définition du genre Homo. Leurs caractères différentiels con­
duisent à étud ier les rapports  phylogénétiques en tre les Hom inidés suc­
cessifs.
D E F IN IT IO N  D U  G E N R E  HOM O
Plusieurs colloques on t eu lieu à ce sujet, sans abou tir à une conclusion 
ferme. Le su jet est tou jours d 'ac tu a lité  j>ar suite de la création proposée 
de l'espèce Homo habilis (Leakey, Tobias, e t Napier) e t la question se pose 
de savoir s 'il est bon d  étendre l ’ancienne définition du genre Homo pour 
y inclure habilis.
Comme cela ne concerne que des restes fossiles, seuls les docum ents sque­
lettiques e t préhistoriques doivent être  retenus. Or, les marges de variations 
des caractères crâniens se recouvrent e t il existe une progression continue, 
allan t des grands A nthropoïdes (Pongidés) aux hommes actuels, en passan t 
par les differents fossiles. 11 en est de même pour le bassin e t les dents, 
dont les proportions hum aines sont acquises dès le s tade A ustralopithèque.
K eith  avait eu l ’excellente idée d ’utiliser la capacité crânienne comme 
critère d 'intelligence e t d ’H om inisation; mais la découverte du Giganto- 
pithecus laisse penser qu 'u n  Singe fossile géant peu t fo rt bien avoir une 
capacité crânienne interm édiaire, située dans le lit du « Rubicon cérébral ». 
Il vau t m ieux utiliser le poids re la tif du cerveau par rap p o rt à celui du 
corps. B rum m elkam p a m ontré autrefois qu 'on pouvait rem placer ces deux 
données p a r la capacité crânienne et la robustesse du fémur, ce qui perm et 
de calculer le coefficient de céphalisation en paléontologie. D ans l ’esprit 
des au teurs (Dubois, Lapicque), ce coefficient est rem arquable p a r sa p ro ­
gression par sauts, avec d 'ailleurs deux valeurs non représentées en tre  le 
Chimpanzé [1, 24] et l'H om m e actuel [2, 74]. Puis on s ’est aperçu que les 
P ithécanthropiens correspondaient à  une des cases vides (valeur 2,0) et 
récem m ent Le Gallic a émis l'hypothèse que les A ustralopithèques occu­
peraient l ’au tre  case vide, avec 1,73, ce qui laisse plus de place pour habilis ! 
T out ceci est très séduisant pour l’esprit, mais p rê te  le flanc à  la critique. 
T out d ’abord le coefficient des P ithécanthropiens leur donne une position
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de genre, différent d'Homo, e t non d'espèce comme on a de bonnes raisons 
de l ’adm ettre . E nsuite ce coefficient n ’a qu 'une valeur moyenne, s ta tistique, 
avec des variations individuelles; comme les fossiles sont souvent uniques, 
on peu t ob ten ir un  ré su lta t trom peur. E nfin  Jerison avance que certains 
Mammifères on t présenté une augm entation de leur coefficient de céphali- 
sation au cours des tem ps géologiques, sans que le genre a it évolué; d ’ailleurs 
B ouchaud conteste l ’existence même des sauts évolutifs du coefficient de 
céphalisation e t m ontre que certains P rim ates inférieurs présen ten t toutes 
sortes d ’interm édiaires progressifs. F inalem ent le coefficient de céphalisation 
de Dubois peu t être  utilisé avec prudence (dans les rares cas où la présence 
sim ultanée de la boîte crânienne et du fém ur le rend utilisable).
Si l ’on pouvait analyser les possibilités psychiques des êtres fossiles, on 
serait égalem ent em barrassé. Car le grand critère de l'H om inisation est la 
conscience de ce que l'on fait, de ce que Гоп sait e t de ce que l ’on est; cela 
se m anifeste p a r le language articulé, à valeur sym bolique. Mais il est év i­
den t q u ’il a  dû y  avoir des transitions, des languages sem i-articulés, des 
consciences ébauchées. Certes ces é ta ts  interm édiaires ont dû être très 
rapides e t une émergence a dû  se produire très vite.
Si l’on se place sur le plan de l'industrie hum aine et de la m anifestation 
p ra tique de l'intelligence, on constate la présence de l'outil. Longtem ps on 
lui a a ttrib u é  une valeur fondam entale; mais les auteurs modernes (Piveteau) 
lui dénient cette valeur.
On n ’a  donc aucun m oyen assuré pour délim iter le genre Homo, su rtou t 
dans les cas individuels et particuliers. E st-ce une raison pour étendre la 
définition classique, comme le proposent nos collègues britanniques ? J e  ne 
le pense pas, car cela ne peut q u ’ajo u ter à la confusion e t accroître les 
incertitudes. 11 est plus sage de s ’en ten ir à l ’ancienne définition, qu itte  
à faire ce que propose Mme N. H eintz (1.967): considérer q u ’il existe des 
êtres interm édiaires en tre les genres classiquem ent décrits, et les classer 
comme tels (genre 1 2 par exemple).
R E L A T IO N S  P H Y L E T IQ U E S  E N T R E  L E S  H O M IN ID E S
Le problèm e a été fo rt bien tra ité  récem m ent p a r V. Bounak. On est 
am ené à  penser que les grands groupes connus: P ithécanthropiens (Archan- 
tropiens), N éandertaliens (Paléanthropiens), etc. . . sont les aboutissants 
extrêm es de certains m icro-phylum s e t q u ’il ne fau t pas tracer de lignée 
allan t des prem iers aux seconds et de ceux-ci à Homo sapiens. Le plus p ru ­
den t serait de considérer que ces formes représen ten t un buissonnem ent, 
la lignée véritable a llan t d ’un pré-P ithécanthropien  à un pré-N éandertalien 
e t de là à un pré-Sapiens. Ces idées rejoignent celles de Teilhard de Chardin 
su r l ’évolution en général.
J ’estim e q u ’ainsi on se m asque les difficultés, d 'une façon commode il 
est vrai. E n  réalité  il faud rait savoir si les différents groupes d ’Hom inidés 
on t évolué les uns après les autres, ou sim ultaném ent; dans ce dernier cas, 
une p artie  des P ithécanthropiens au rait pu se transform er en N éandertaliens 
(ou en pré-N éandertaliens si l ’on veut), tand is que d ’au tres P ithécan th ro ­
piens au raien t survécu pendan t des m illénaires, av an t de d isparaître; ainsi 
la forme évoluée au ra it été contem poraine de la forme archaïque, d u ran t un
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Fig. 1 — L a  ten d an ce  évo lu tive  principale  n 'a  q u ’une  va leu r s ta tis tiq u e . E lle p e u t ê tre  
subdiv isée en paliers, génériques ou spécifiques.
certain  tem ps. Cela est possible, mais on aborde ainsi le m écanisme in tim e de 
révolu tion : p a r couches successives e t to tales, ou p ar essais localisés et 
m ultiples ? Il est difficile d ’avoir un avis ferme sur ce point, fau te  de preuves 
suffisantes e t parce que les Hom inidés form ent un cas particu lier parm i les 
espèces zoologiques e t q u ’on ne peu t généraliser à  leur su jet.
Les idées que je viens d ’exprim er peuvent être figurées p a r un graphique 
(Fig. 1) qui devrait être m ultidim ensionnel, avec un axe principal formé 
p a r le Tem ps (les au tres axes correspondant aux caractères anthropologiques 
m ajeurs). L ’évolution des Hom inidés, ainsi que celle des êtres pré-H um ains, 
se présente comme l’axe v irtuel d ’un nuage de points (chaque fossile é tan t 
figuré p a r l ’un de ces points). On voit q u ’un  être  ancien peu t avoir un 
niveau évolu tif plus avancé que celui d ’un être  plus récent, cela sans contre­
dire la tendance s ta tis tiq u e  générale. Relier les points en tre  eux selon la 
chronologie abou tira it à tracer une ligne brisée d étru isan t la réalité de la 
phylogénèse.
Il est possible de subdiviser le nuage principal en nuages secondaires, 
correspondant à des ram eaux du buisson, à des paliers évolutifs, mais ni 
à des stades chronologiques, ni à des stades morphologiques. J e  présente 
ce schém a à  t i tre  d ’hypothèse, en sachan t bien que to u t découpage est a r t i ­
ficiel; d ’ailleurs l ’étude m ultidim ensionnelle reste à faire et réserverait peut- 
ê tre  des surprises.
Dans l ’é ta t actuel, on ne peut classer les Hom inidés ni su ivan t une chro­
nologie rigoureuse, ni su ivan t les critères de l’outillage: car les préhistoriens 
on t bien m ontré les différences d  évolution culturelle su ivan t les aires 
géographiques à des époques où les Hom m es é ta ien t sans doute semblables.
On est donc ram ené aux critères exclusivem ent m orphologiques bien 
connus: cérébralisation, re tra it du m assif facial e t des superstructures crâ-
niennes. A mon avis, on peut classer sans se soucier de chronologie ni de 
descendance, ce qui constitue un au tre  problème.
On connaît l ’im portance de la régression du torus sus-orbitaire; par la 
m esure de la dépression sus-torale, on a un moyen approx im atif de l'évaluer 
(en même tem ps d ’ailleurs que l ’inclinaison du front) ; ici encore il y a des 
chevauchem ents; mais lo rsqu’on dispose de plusieurs pièces, on en obtient 
des résu lta ts in téressants: ainsi les Hom m es de Ngandong (Homo soloensis) 
se s itu en t su r ce point dans la m arge de varia tion  des N eandertaliens.
L ’im p o rtan t est de ne pas se fier à une seule disposition m orphologique, 
mais à plusieurs ensemble, à condition de choisir les caractères les plus 
différentiels. Ici les trav au x  de Mme H eintz nous ap p o rten t des données 
précieuses sur l ’ordre d ’apparition  de ces caractères: ainsi la largeur relative 
du crâne est acquise dès le s tade pithécanthropien  et ne sera plus utilisable; 
par contre la h au teu r relative de la voûte e t certaines particu larités m andi- 
bulaires n ’a tte ignen t leur épanouissem ent q u ’au Paléolithique supérieur. 
J e  n ’insiste pas sur les différences spécifiques d  Homo sapiens.
De tou tes façons on ne jjeut classer un Hom inidé fossile que si l'on 
dispose à son su je t de données suffisantes et si celles-ci correspondent à un 
s tade évolu tif précis; dans les au tres cas, si nom breux, il brut savoir a ttendre .
Certains se dem andent à quoi sert de faire de la taxonom ie, su rto u t dans 
ces conditions. Je  répondrais que cela correspond à une m entalité  scienti­
fique habituelle: décrire, puis classer et ordonner, est une dém arche norm ale 
de l’esprit hum ain, une tendance évidente à l’abstraction. Mais il doit être 
bien en tendu que les classifications sont des conventions, qu'elles peuvent 
être modifiées et ne doivent su rto u t pas être une en trave à la recherche: 
au contraire il peu t être  fructueux  de préciser les définitions (les conventions) 
et de chercher ensuite ce qui se trouve aux frontières en tre les catégories 
classificatoires.
Le seul véritable reproche à faire à la taxonom ie est de nous m asquer 
tem porairem ent (ou définitivem ent) le fond des choses, les raisons des 
transform ations évolutives. On sait qu 'il existe au su jet des Hominidés 
deux  grands courants d ’opinion;
pour les uns, on invoque le processus très général de m utation- 
sélection;
pour les autres, il y  a eu un mécanisme cybernétique d ’action e t de 
rétro-action: le cerveau p erm e ttan t l'usage de la m ain e t de l ’outil, ces 
derniers provoquan t en re to u r le développem ent des facultés cérébrales 
(les mêmes argum ents ont été développés pour les rapports  en tre le language 
e t la pensée).
L a prem ière conception est purem ent néo-darwinienne, la seconde est 
p lu tô t lam arckienne; il est clair d ’ailleurs qu'elles ne sont pas contradictoires 
e t qu 'une synthèse en tre  les deux peu t être  faite, i l  n 'est pas sûr cependant 
qu'elles soient com plètem ent satisfaisantes: ainsi la sélection se m anifeste 
su rto u t comme un  relâchem ent de la pression de sélection et je ne vois 
pas com m ent le trav a il hum ain peut agir sur les capacités cérébrales héré­
ditaires.
L ’avenir seul nous d ira  si d ’au tres facteurs in terv iennen t aussi pour pro­
voquer l’évolution à laquelle nous avons assisté.
C O N C LU SIO N S
1 -  I -es tendances évolutives des Hom inidés sont bien connues: cérébra- 
lisation, régression des superstructures crâniennes.
2 --  La définition des Hom inidés est déjà assez im précise pour qu'on 
n 'a jo u te  pas à  la confusion en l ’étendan t à des êtres interm édiaires, tel 
habilis.
3 La classification des Hom inidés doit se faire sur des bases exclusi­
vem ent morphologiques.
4 Les liens phylétiques en tre Hom inidés sont moins im portan ts  à 
connaître que les mécanismes évolutifs; ceux-ci sont hypothétiques et m al 
connus et tous nos efforts doivent viser à les analyser.
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L E  C A R A C T E R E  A R O M O R PH O TIQ U E D E D EVOLUTION 
H U M A IN E A LA L U M IE R E  D E S  NOU VEAUX F O S S IL E S
p a r
A. Thoma
INSTITUT D E  BIOLOGIE M EDICALE D E  L 'U N IV ER SITE, SZEGED
A vant la découverte de VHomo habilis, le tren d  de l'évolution hum aine 
paraissait se m anifester clairem ent et sans équivoque: cérébralisation 
progressive, gracilisation, réduction du squelette facial e t des superstruc­
tu res osseuses. E n  ex trapo lan t en arrière ce tren d  observable depuis les 
A rchanthropiens ju sq u ’à l ’hum anité actuelle, on pouvait s ’a tten d re  à 
trouver une forme d ’A rchantropien plus robuste que celles déjà connues. 
Le P ithécan th rope IV, le S inanthrope de L an tian , e t l ’hom m e « chelléen » 
d ’Oldoway on t effectivem ent répondu à  ce tte  a tten te . Mais nos connaissan­
ces actuelles, qui em brassent au jo u rd ’hui une phase trois fois plus longue 
de l ’évolution des Hom inidés que dans les années cinquante, renden t évident 
(pie l ’Hom inidé du V illafranchien d ’A frique ne se place po int sur la ligne 
de l ’ex trapo lation  m orphologique m entionnée, fait qui nous force bien à 
repenser to u t le processus de l’évolution hum aine.
E st-il possible 1° que Vil. habilis ce pygm ée gracile soit l ’ancêtre 
généalogique des A rchanthropiens, ou 2° le faut-il placer su r une branche 
latérale étein te, qu itte  à nous chercher pour ancêtre un Hominidé gigantes­
que dans le Villafranchien asiatique, en respectan t la logique de W eidenreich, 
ou enfin 3° faudra-t-il peu t-ê tre  supposer l ’origine d iphylétique de l ’hum anité 
post-villafranchienne ?
E n  cherchant réponse à ces questions, je m ’appuie bien sur les quelques 
données essentielles qui ont été publiées p a r les chercheurs décrivant 
VHomo habilis (cf. la série d ’articles «The Origin of Man », e t Tobias, 1966) 
e t sont susceptibles d ’étayer des hypothèses évolutives, mais je  préfère 
m ’abstenir d ’une discussion taxonomique à mon avis trop tôt engagée.
Des trois alternatives qui v iennent d ’être  m entionnées, la seconde e t la 
troisièm e ne font qu 'aligner des hypothèses contre des fossiles, car le 
Gigán top ithèque n ’est pas un Hominidé (Remane, I960). P ar contre, plusieurs 
argum ents peuvent être  invoqués en faveur de la prem ière alternative , celle 
de la continuité phylétique. Selon Tobias et von Koenigswald, la dentition  
des habilis (canines proém inentes e t molaires énormes) m ontre une tra n s ­
form ation continue dans la série s tra tig raph ique d ’Oldowav, et à la fin 
du Villafranchien elle ne se distingue plus de celle des A rchanthropiens 
les plus prim itifs. D ’après le tém oignage du seul su je t fossile utilisé pour 
l ’estim ation, la capacité crânienne de VH. habilis (680 cm 3) est de 1.00 cm 3 
inférieure à  celle de l ’A rchanthropien doté du cerveau le plus petit. On se 
trouve donc en présence d ’une évolution unidirectionnelle des deux critères 
m ajeurs qui sont la den tition  e t la capacité crânienne. Selon P . V. Tobias, 
Г habilis ta rd if  est déjà pourvu d ’un bourrelet sus-orbitaire modéré, e t pré-
39
sente aussi d 'au tres  caractères archanthropiques disposés en mosaïque. 
L ’II . habilis ava it une taille analogue à celle des Pygmées actuels. La s ta tu re  
des A rchanthropiens |»eut être  estim ée d ’après deux fémurs masculins 
(Choukoutien, Fém ur IV, d u n e  longueur m aximum de 407 mm; Trinil 
455 mm; W eidenreich 1941). La s ta tu re  du S inanthrope est de 158, resp. 
de 161 cm, su ivan t q u ’on la calcule p a r la formule de Pearson ou selon la 
m éthode de Breitinger; les données correspondantes du P ithécan th rope sont 
de 168, resp. de 169 cm. Chez les Mammifères, il est to u t à fait commun 
de voir débu ter les différentes lignées phylétiques p a r des formes de petite  
taille, la s ta tu re  accusant p a r la suite une augm entation progressive (sinon 
tou jours m onotone) au  cours de l'évolution, ce processus s ’accom pagnant 
du renforcem ent allom étrique des superstructures. (On peu t trouver une 
analogie, im parfaite il est vrai, chez l ’ H o m i n o i d e a  récent, en com ­
p aran t le crâne cérébral globulaire e t lisse, e t le squelette facial réduit et 
plus «doux» de P an  paniscus au crâne cérébral e t au squelette facial de 
P an troglodytes; cf. F iedler, 1956, pp. 233—237.) L ’hvpothèse de la conti­
nu ité  phylétique fa it donc in terven ir le processus évolu tif le plus commun 
sur les deux tiers inférieurs de la partie  connue de la lignée hum aine. L ’évolu­
tion  de l ’industrie sur galets av a it été très lente, e t il est logique de supposer 
q u ’à ce degré p rim itif de la civilisation, le plus grand  corps et la supériorité 
physique aient représenté encore un avantage sélectif considérable. La 
robustesse é ta it  sans doute prim ée p a r la sélection, indépendam m ent de la 
s ta tu re , vu l 'avan tage q u ’elle p résen ta it même à égalité de taille. L ’industrie 
sur galets évoluée e t l ’industrie p rim itive à bifaces (par ex. à Oldoway) 
prouvent en to u t cas que la force physique des fabricants et u tilisateurs 
devait être bien supérieure à la nôtre.
A considérer les données dont on dispose, rien ne contredit donc l'hypo­
thèse qu 'un  processus évolu tif to u t à fait norm al ait conduit de ГУ/, habilis 
à la forme que j ’appellerais « A rchanthropien robuste », e t à laquelle je 
ra tta ch e  encore le P ithécan th rope IV, le S inanthrope de L antian , le crâne 
«chelléen» d'O ldow ay, leT élan thrope et, sous to u te  réserve, le M éganthrope. 
Seulem ent, dès q u ’on adm et cette  continuité phylétique, il se pose une 
nouvelle question: com m ent ce tte  phase précoce vient s'in tégrer dans le 
cours de l'évolution hum aine ju'ise dans son ensemble? Au prem ier instan t, 
la réponse p ara ît difficile: depuis 1'A rchan thropien robuste jusqu 'au  N éan- 
th ropien  la cérébralisation va  s'accélérant, m algré l'invariab ilité  ou même 
la varia tion  dans les deux sens de la s ta tu re ; ce processus s ’accompagne 
de la réduction bien connue du squelette facial e t des superstructures osseu­
ses, ainsi que d  une gracilisation progressive. Il est évident qu 'en  prolongeant 
ainsi la continuité phylétique, on est conduit à adm ettre  l'existence d 'un  
phénom ène d ’inversion du tren d  général dans des processus m orpho­
génétiques essentiels. Or cette  difficulté, si difficulté il y a, peu t être résolue 
à mon avis de deux manières: d ’abord on peut dém ontrer qu 'un  te l phéno­
m ène d 'inversion n 'est po int exceptionnel dans l ’évolution des Mammifères, 
e t ensuite on peu t bien trouver l'explication rationnelle de son mécanisme.
Selon Thenius (1960), à l ’in térieur de la famille des Rhinocérotidés, le 
genre Dicerorhinus est connu depuis l'Oligocène avec des formes ay an t la 
ta ille  d ’un ta p ir  (D. tagicus). La taille des espèces issues de plusieurs lignées 
parallèles augm ente d ’une façon conséquente, e t de ce poin t de vue le 
I). megarhinus du Pliocène supérieur représente une des formes culm inantes.
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Le D. etruscus du Pléistocène inférieur, que Гоп fa it dériver de cette  forme, 
a de nouveau une taille plus petite , bien que la continuité phylétique entre 
les deux espèces soit prouvée p a r des formes réalisan t une transition  au 
double point de vue de la m orphologie et de la grandeur. Q uant au p h é­
nomène d 'inversion du  trend , on en connaît aussi un exemple à l ’in térieur 
des H o m i n o i d e a ,  grâce aux  brillantes recherches de Hooijer (1.948). 
Le Pongo pygmaeus palaeosumatrensis, ancêtre pléistocène du Pongo pyg­
maeus pygmaeus récent (de même que le P. p . weidenreichi du Sud de la 
Chine) av a it non seulem ent une taille  plus grande que son descendant, mais 
é ta it aussi plus spécialisé. Le dim orphism e sexuel, la proém inence des cani­
nes, l ’excès de volum e de P3 p ar rap p o rt à  P4, e t celui de М2 par rap p o rt 
à M l e t М3 (caractères typ iques des Pongidés !) sont en effet n e ttem en t plus 
m arqués chez les sous-espèces fossiles que dans la sous-espèce récente. 
L ’orang-outang actuel est donc non seulem ent d 'une taille réduite, mais 
représente aussi une forme déspécialisée !
C 'est un phénomène bien connu, mais rarem ent cité p a r les an thropolo­
gues, qu 'une inversion s ’observe égalem ent dans le tren d  fondam ental de 
Y Homo sapiens, depuis le N éolithique. 11 sem ble que la capacité crânienne 
a it a tte in t son m axim um  chez le N éanthropien fossile. P our ne citer que 
les valeurs m asculines de la race europoïde: la m oyenne de la capacité de 
1.5 crânes européens du Paléolithique supérieur est de 1 600 en Г en chiffre rond 
e t celle de 28 crânes épipaléolithiques du M aghreb: 1. 635 cm3. Cela signifie 
q u ’en com paraison de ses ancêtres fossiles, l ’hom m e blanc récent est décé- 
rébralisé de 10%  env. La clef de cette  inversion singulière du sens évolutif 
(«switch») peu t ê tre  sans doute trouvée dans l ’auto-dom estication. E n effet, 
d ’une façon to u t analogue, les Mammifères dom estiqués p résen ten t, par 
rap p o rt aux formes sauvages correspondantes, une dim inution du poids 
du cerveau qui peu t aller ju sq u ’à  30%  e t s ’accom pagne de la réduction 
des centres m oteurs e t sensoriels, en même tem ps que de l'augm entation  
des centres d ’association (Herre 1959, p. 813).
Ces faits nous au torisen t à chercher aussi chez les A rchantropiens l'en trée 
en jeu d 'une sorte de m écanisme d ’inversion. Je  pense que chez YHorno, 
le point de divergence des facteurs de cérébralisation devait se situer grosso 
modo aux alentours de 1 000 cm3. D uran t la phase qui va de Г H. habilis 
aux A rchan thropiens, il fau t com pter avec une augm entation de 20 à 30%  
de la taille (et une augm entation encore jJus grande du poids du corps), 
processus qui é ta it du moins en grande p artie  à l'origine de l’accroisse­
m ent, lent e t re lativem ent peu im portan t, du volum e du cerveau e t qu 'on 
peut donc appeler cérébralisation corrélative. Celle-ci s ’accom pagne d 'une 
robustesse tou jours plus m arquée e t du renforcem ent allom étrique du 
squelette facial et des to rus: la croissance phylogénétique fa it apparaître  
des tendances m orphogénétiques latentes. 11 semble qu 'au  cours de cette 
phase évolutive précoce, l ’Hom m e avait subi l ’action des mêmes facteurs 
sélectifs que les au tres Mammifères. M orphologiquement, c ’est avec l ’Ar- 
chanthropien robuste que ce processus arrive à  son point culm inant. Ce ty p e  
secondaire b ru ta l ava it réalisé l 'é ta t  d ’équilibre adap ta tif , qui lui p erm e tta it 
de transm igrer d ’Afrique dans to u t l'ancien monde. Au-delà de ce point 
culm inant particulier, il fau t parler déjà  de cérébralisation autonom e, qui 
s ’opère m algré l ’a rrê t de l'agrandissem ent phylogénétique du corps et 
l ’inversion des processus m orphogénétiques déjà déroulés. Du point de vue
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m étrique, une vitesse env. quadruple la distingue de la cérébralisation cor­
rélative. U ne estim ation grossière nous m ontre en effet q u ’au-dessous de la 
lim ite de 1 000, il fallait un million d ’années pour ob ten ir un gain de 300 cm 3, 
alors qu 'au-dessus de 1 000, un surplus de 600 cm 3 pouvait ê tre  réalisé en 
un demi-million d ’années. L a cérébralisation progressive ava it évidem m ent 
acquis une valeur sélective indépendante au cours de cette  phase. T out cela 
nous perm et d ’inféi’er q u ’à  ce point, la dom inance de la b io-adaptation  avait 
été supplantée p a r celle de l 'ad ap ta tio n  culturelle-instrum entale (la dom i­
nance n ’é tan t entendue, ni dans l ’un ni dans l ’au tre  cas,dans un sens absolu !). 
Le rap p o rt en tre  l ’ad ap ta tio n  culturelle e t la cérébralisation autonom e 
s ’explique pour moi p a r l ’hypothèse de K ran tz  (1961), selon laquelle les 
facultés de s ’exprim er e t d ’apprendre apparaissen t à un âge individuel plus 
précoce chez l ’H om inidé plus cérébralisé, fait qui constitue un avantage 
sélectif considérable é tan t donné la faible m oyenne de la durée de vie. 
Dans les processus évolutifs rétroactifs, la culture elle-même in terv ien t 
comme un nouveau facteur. L ’outillage plus évolué a pour effet de dim inuer 
la charge fonctionnelle des m axillaires. Le crâne cérébral délivré des entraves 
des muscles m asticateurs, to u t le systèm e épigénétique se trouve relâché 
e t facilite ainsi la pénétration  des m utations cérébralisantes. L a cérébrali­
sation subséquente réag it sur la culture et, p a r là, su r la réduction du sque­
le tte  facial e t ainsi de suite. T out cela est connu de longue da te  p a r la m or­
phologie com parative, dans une in terp ré ta tion  lam arckiste, e t peu t être 
in terp ré té  actuellem ent par les notions «d’assim ilation génétique» de 
VVaddington (1957).
Si l'on ne veu t pas se con ten ter d ’explications purem ent verbales, il fau t 
se poser la question de savoir quelles causes avaien t provoqué le brusque 
passage à l 'ad ap ta tio n  culturelle? — E n  ce qui concerne les causes internes, 
il suffit m ain tenan t de m ontrer que la faculté de création culturelle ex istait 
déjà  indubitab lem ent chez YHomo habilis. Mais le degré peu élevé de sa 
culture effective e t le développem ent nécessairem ent très lent qui ca rac té­
risait les phases initiales, le m aintenaient pendan t longtem ps au-dessous 
du «niveau critique», du po in t de vue de l ’ad ap ta tio n  culturelle. I l fallait 
a tten d re  la venue d ’une phase prolongée d 'accum ulation d 'inventions 
industrielles, phase s ’accom plissant «à l'om bre» de la b io -adap tation  dom i­
nante, pour voir arriver à m atu rité  les conditions internes de ce change­
m ent. — Dans l'analyse des causes extérieures, on n 'a  po int besoin de faire 
appel à des facteurs spéciaux, du m om ent que l'on dispose en paléontologie 
de causes to u t à fait banales pouvan t nous fournil’ une explication valable. 
\:H . habilis n 'e s t connu que de l ’Afrique équatoriale, tand is  que les Archan- 
thropiens s 'é ta ien t dispersés dans to u t l ’Ancien Monde. Au cours de leur 
m igration, ils avaient pénétré  dans un milieu nouveau où ils devaient, 
en plus, subir des changem ents clim atiques pendan t les glaciaires. I l est 
à supposer que ce tte  situation , (pii s ’accom pagnait d 'u n e  pression sélective 
accrue, av a it déclenché le m écanisme prêt à fonctionner de l ’ad ap ta tio n  
culturelle. Cette conception peu t trouver un appui dans le fa it quVm 
Pleistocene, les variantes humaines plus septentrionales sont toujours plus 
cérébralisées, tand is que le milieu trop ica l original re ta rde  considérablem ent 
l ’expansion phylogénétique du cerveau. La capacité crânienne du S inan­
thrope, a llan t de 915 à  1 225 cm 3, dépasse de beaucoup celle du P ithécan­
th rope qui va  de 775 à 975 cm 3, et son degré de cérébralisation n 'es t a tte in t
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à  J a v a  que p a r la population de Ngandong, du Pléistocène supérieur, dont 
la capacité cérébrale oscille en tre  1035 e t 1255 cm 3. E n  Afrique, l ’A tlan- 
th rope nord-africain (d’av an t le G rand Interglaciaire) e t le crâne du pléisto­
cène supérieur de Broken H ill (1280) dépassent, d ’après A ram bourg (1963), 
dans une m esure à peu près égale la capacité crânienne de ^ 1 0 0 0  de 
l ’A rchanthropien d ’Oldoway.
L ’A rchanthropien le plus sep ten trional est l ’E uran th rope m indében de 
Vértesszöllős (Tlioma, 1966). J ’ai estim é sa capacité crânienne supérieure 
à 1 400 cm 3 (une estim ation plus précise n ’au ra it donné q u ’un sem blant de 
précision) e t c ’est ce tte estim ation que je voudrais com pléter m ain tenan t 
p a r des données non publiées e t quelques considérations personnelles. J ’ai 
utilisé 11 crânes fossiles prim itifs pour l ’estim ation. C ette solution m ’a 
paru  la seule possible, l ’emploi de grandes séries de crânes récents é tan t 
rendu illusoire p a r deux causes. E n  raison d ’abord  des différences ex istan t 
indubitab lem ent dans l ’épaisseur de la paroi crânienne e t aussi, très p ro ­
bablem ent, dans le degré de développem ent de la partie  fron ta le  du cerveau, 
e t en raison su rto u t de la  ro ta tion  e t de la déhiscence de l’occipital, qui m odi­
fient essentiellem ent les valeurs de régression chez l’hom m e récent, e t dont 
l ’hom m e de Vértesszöllős ne porte  encore aucune trace  visible. J ’ai dû  estim er 
la capacité crânienne d ’après les mesures de l ’écaille occipitale. P our le 
m orphologiste il est évident que la mesure de h au teu r linéaire, c ’est-à-dire 
la corde lam bda-opisthion présente sous ce rap p o rt le plus d ’in térê t. E n  vue 
de dissiper les doutes éventuels, je donne en ce qui su it les corrélations 
obtenues dans l ’échantillon que j ’ai soumis à l’exam en:
Capacité largeur biastérique r  =  0,070;
,, corde lam bda-opisthion r  =  0,929:
,, arc lam bda-opisth ion r  =  0,792;
,, (corde 1 0) X  (arc 1 0) r  =  0,687.
Les considérations sta tistiques concordent donc avec celles m orpholo­
giques. E n tre  la capacité crânienne e t la corde lam bda-opisthion (x) j'a i 
pu étab lir l'équation de régression suivantes:
Y  =  26,62 x 1 199,4 J- 60,9 cm3.
La lim ite fiducielle inférieure et unidirectionnelle, de 95% , de la valeur 
calculée de cette équation  a été adm ise comme «plus quam ». Le procédé 
utilisé tien t donc com pte de l'e rreur s ta tis tiq u e  e t ten te  d ’élim iner le biais 
morphologique par le choix de l ’échantillon. I l existe aussi une troisièm e 
source d ’erreur: la variance technique, qui influe de deux m anières su r les 
résu ltats. D 'une p art, on peut se dem ander avec quelle précision ont été 
déterm inées les capacités des crânes ay an t servi de base à no tre  équation 
de régression (P ithécanthropes, S inanthropes, Ngandongiens e t Swans- 
combe). Afin de réduire au  m inim um  cette  source d ’erreur, j ’ai utilisé des 
valeurs obtenues par cubage direct ou quand  ce n 'é ta it pas possible - 
les estim ations suffisam m ent précises de W eidenreich (1943). Cet au teu r 
a  corn piété, en effet, les moulages endocrâniens incom plets, e t m esurait 
la capacité de ses modèles de cerveaux par la m éthode de déplacem ent 
d ’eau. Dans le cas de Swanscombe, j ’ai tenu  com pte de la capacité calculée
p ar B reitinger à p a r tir  de m esures endocrâniennes (1955), non seulem ent 
parce q u ’elle me p ara ît la plus probable, mais aussi parce que, parm i tou tes 
les estim ations, elle représente la valeur m inim um , e t que je tenais avan t 
to u t à  év iter une erreur p ar excès. D 'au tre  p a r t, la région du lam bda 
de l'os occipital de Vértesszöllős est déformée e t la région de lop isth ion  
endom m agée, de sorte que l’exactitude de la reconstruction peu t être  mise 
en doute. La correction de la position du lam bda s ’avérait re lativem ent 
facile; quan t à la position de l opisthion que j ’ai reconstruite moi-même, 
je l ’ai estimée exacte à 2 m m  près (Thom a 1966, p. 502). P our m esurer ce 
com posant de l ’erreur technique, la seule possibilité est fournie p a r la 
variance en tre  les différents reconstructeurs. Aussi ai-je prié le Prof. P . V. 
Tobias ay an t séjourné au  mois de septem bre 1966 à B udapest, de faire une 
reconstruction indépendante de la mienne. Or nous avons constaté le même 
degré de déform ation dans la région du lam bda, tand is  que nos reconstruc­
tions de la région de l ’opisthion présen taien t déjà une différence, celle de 
Tobias é tan t p lu tô t «swanscomboïde» e t la m ienne p lu tô t « p ithécanthro- 
poïde». La nouvelle reconstruction a donné une corde lam bda-opisthion de 
100 mm, donc de 2 mm plus courte que la mienne. E n  su b stitu an t cette 
valeur dans l ’équation de régression, on obtien t 1463 cm 3, valeur dont les 
lim ites fiducielles de 90%  vont de 1351 à 1574; le «plus quam » de 95%, 
arrondi, sera donc de 1350 cm 3. Ainsi, com pte tenu  aussi de la variance 
technique, la capacité du crâne mindélien de Vértesszöllős peu t être fixée 
au  quinzièm e cent.
C’est donc l ’A rchanthropien  le plus sep ten trional qui dem eure le plus 
cérébralisé, confirm ant ainsi l ’existence de relations m utuelles en tre  les 
stim uli du milieu, la sélection par la cu lture et la cérébralisation autonom e.
CON CLU SIO NS
La découverte de Г Homo habilis modifie lim ag e  que nous nous sommes 
faite de l ’évolution hum aine. C ependant, les nouveaux tra its  venus enrichir 
ce tte  im age s ’in tégren t à  un ensemble cohérent pouvant s ’expliquer par 
les lois connues de l ’évolution. Sur le phylum  Homo apparaissen t visiblem ent 
deux phases qualita tivem ent distinctes, don t le po int de brusque passage 
est occupé par un singulier ty p e  intercalé, l ’A rchanthropien robuste. La phase 
inférieure est dom inée p a r le tren d  de la croissance phylétique, de la cérébra­
lisation corrélative e t de l ’accentuation de la robustesse, sous l ’effet de la 
simple sélection naturelle, tan d is  que la phase supérieure se caractérise 
p a r la gracilisation e t la cérébralisation autonom e, don t le principal m oteur 
est l ’ad ap ta tio n  culturelle. M orphologiquem ent, le p roduit final de cette 
évolution se rapproche, d 'u n e  façon certes nouvelle et supérieure, de la 
forme originale p lu tô t que du ty p e  intercalé. Vu du côté de Yhabilis, ce type 
intercalé représente un som m et, e t du côté du sapiens, le point le plus bas 
du processus évolutif.
C’est là le côté form el de no tre  conclusion. Pour arriver à des conclusions 
concernant la dynam ique de no tre  évolution et to u ch an t donc au fond du 
problèm e, je dois abandonner à p résen t la term inologie que je viens d ’utiliser. 
Pour des raisons de sim plicité, j ’ai parlé jusqu'ici d 'adaptation culturelle. 
Les nécessités de la dém onstration me faisaient aussi envisager, assez lon­
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guem ent, le rôle du milieu. Mais ce serait céder à une paresse intellectuelle 
que de nous a rrê ter à la surface des choses. Dans la théorie m oderne de 
l’évolution, la notion d 'ad ap ta tio n  reçoit déjà un élargissem ent tautologique, 
qui englobe tous les changem ents évolutifs liés à des avantages sélectifs. Or 
l'emploi d ’un term e pareil é tan t chargé de nom breux écueils sém antiques, 
on doit, pour arriver à des notions sans équivoque, seules utilisables dans 
la p ra tique, le décomposer en ses élém ents hétérogènes. Ceci d it, il n ’est 
même pas besoin d ’in troduire de nouveaux term es, les types d ’évolution 
de Sew ertzoff (1931.) pouvan t ici s 'app liquer intégralem ent. «L 'id io-adapta- 
tion» signifie ajustem ent aux conditions données du milieu, qui s ’accom ­
pagne d ’une spécialisation éthologique e t m orphologique et ab o u tit in év ita ­
blem ent à la dépendance croissante d 'un  certain  milieu. Or nous avons vu 
que chez YHomo, le tren d  de robusticité aussi bien que le tren d  culturel 
cérébralisant ont conduit à une indépendance grandissante vis-à-vis du 
milieu, e t par conséquent à une espèce ubiquiste. Nos deux phases évolutives 
m ontren t une certaine résistance à l ’adap ta tion  et, particulièrem ent dans 
la seconde phase, le milieu est réduit au rôle de provocation, au lieu d ’être  
le facteur déterm inant. Du point de vue biologique, culture signifie in ten ­
sification de l'énergie de l ’activ ité vitale, e t à un degré plus bas, la crois­
sance phvlétique e t la robusticité avaien t p roduit le même ré su lta t ! C’est 
précisément ce redoublem ent d 'énergie que Sewertzoff av a it appelé «aro- 
morphose», term e qui signifiait pour lui l ’aspect progressif proprem ent dit 
de l ’évolution. La réponse progressive que l ’évolution donnée à la pression 
du milieu n 'est donc point spécialisation et adap ta tion , elle présente un 
caractère énergétique: c 'est la m obilisation d ’une quan tité  accrue de contre- 
énergie.
Les N éandertaliens classiques, em prisonnés qu'ils é ta ien t par les glaciers 
du W urm ien, ne devaien t sans doute pas réaliser pleinem ent ce tte  aro- 
morphose culturelle (cf. Howell, 1952). Voilà pourquoi, m algré leur céré- 
bralisation «désespérée», on peut les délim iter aussi n e ttem en t du po in t de 
vue taxonom ique, à l ’aide des nombreuses spécialisations m orphologiques 
qui les caractérisent. Si l'im portance fonctionnelle de ces spécialisations 
nous échappe, leur caractère id io -ad ap ta tif nous est prouvé en revanche 
p a r plusieurs concordances avec l'H vène e t l ’Ours des cavernes: os longs 
trapus à diaphyses courbes, épiphyses excessives, etc. Si l ’engagem ent de 
forces que représente la double arom orphose se serait avéré égalem ent 
insuffisant sur les au tres lignes phvlétiques de notre espèce, e t s 'il s ’y  é ta it 
accomplie aussi une évolution ad ap ta tiv e , alors — pour citer le m ot de 
K retzoi (1941) — le globe serait au jourd 'hu i peuplé non par no tre popula­
tion hum aine, mais 2>ar une faune d ’Hominidés.
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ARCHAEOLOGICAL D EPARTM ENT OF T H E  HUNGARIAN NATIONAL MUSEUM, BUDAPEST
Side by side with th e  research of physical anthropologists, th e  requirem ent 
for th e  s tu d y  of th e  cu ltu ra l evolutionary trends of m an is becoming ever 
more urgent, and this is obviously th e  task  of archaeologists. A lthough it 
m ay sound com m onplace a t th is Symposium , 1 still have to  po int ou t th a t  
th e  guidance of hum an developm ent has been taken  over by cu ltu ra l evo­
lution to  the  detrim ent of th e  som atic com ponent: th is has been indicated 
by  the  bewildering increase in the  size of the  brain, changing thus not only 
th e  proportions of th e  brain and  th e  facial skull, bu t also th a t  of th e  whole 
hum an body. P a rtia l reasons for and  stru c tu ra l features o f th e  increase in 
th e  brain size, however, can be approached only th rough  th e  investigation 
of hum an im plem ents, i.e. th e  m aterial results of in tellectual activ ity .
On the  o ther hand, archaeology has still m ainly to  undertake the  descrip­
tion of analogous m orphological un its —cultures and th e  unam biguous 
definition of th e ir characteristics, th is being its ac tual task  on its specific 
way o f developm ent. In o ther words, it elaborates sta tic  stations of devel­
opm ent, contribu ting  to  our knowledge of dynam ic evolutionary  trends 
only a t  th e ir secondary evaluation.
For some tim e 1 have been engaged in studying  general evolution through  
th e  im plem ents and cultures o f th e  Palaeolithic Age. I should like now to 
outline briefly one of these experim ents, w ith the  rem ark th a t  the  investi­
gations leading to  these results are b u t th e  first steps of a more extensive 
work.
As th e  general questions of cu ltura l evolution have been approached by a 
m athem atical m ethod, I  had, firs t of all, to  establish a suitable experi­
m ental model.
My sta rtin g  point was to  regard  Man (society) as a sim ple au tom atic  
feedback system . In  fact, the  syndrom e o f com m unication -abstraction - 
tool-m aking, in close in teraction , has played a leading p a r t in th e  process 
o f hum an evolution. W hen Man, in compliance with his requirem ents, 
m ade an im plem ent of definite shape and technology, i.e. invented  a type 
for the  purpose of a certain  process of labour, he m ust have shaped th e  idea 
of th e  im plem ent in his m ind beforehand. In  possession of th e  definite 
ab strac t image, he was to  m anufacture his tool, using his more or less 
tra ined  muscles, his m otor system , and  doing his best to  shape th e  resu lt 
of his work according to  his aims. Depending on how far it resem bled th e  
ideal, th e  im plem ent m anufactu red  fed back to  th e  brain and th e  hands 
of the  m an m anufacturing  it, correcting thus th e  preform ed image, the  
specification and th e  ab ility  in tool-m aking. I t  is in this sense th a t  I  regard
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м  an as an  au tom atic  feedback system , where the  feedback the  criticism  
of th e  ac tiv ity  accom plished, m aterialized m ostly in th e  functional useful­
ness of th e  resu lt appears in  th e  correction of th e  resu lt achieved, as th e  
in itia to r of evolution.
On th e  o ther hand, m utation  causing biological changes emerges inciden­
ta lly  bo th  in respect of tim e and  of th e  direction of th e  change. If m utation  
coincides w ith the  evolutionary  trend , it has no feedback to  th e  living being, 
accordingly there  is no fu rth e r possibility of correction as in th e  case of 
the  result of hum an activ ity . A nother well-known difference lies in th e  fact 
th a t  th e  characteristics of living beings are inherited  by  genes, while man 
provides his offsprings w ith th e  knowledge he has learnt by  teaching.
A fter these prelim inary  rem arks, I  have some sta tem en ts to  m ake, th a t  
are equally on th e  verge of commonplace:
(1) Man, from the  beginnings of his evolution, did ac t in possession of 
definite ab strac t preform ed images w ith deliberate purposes.
(2) The results o f his ac tiv ity  approxim ately  complied w ith his purposes.
(3) The degree of the  difference between plans and results m ay be estab ­
lished when evaluating th e  m easurable features of archaeological finds.
(4) E volution of hum an culture, or th e  s ta te  of developm ent of any
in d u stry  as com pared w ith another industry , m ay be represented by two 
dimensions, ju st like biological evolution. Acquired and tested  pa tte rns 
and types are continuously im proved by th e ir m akers who, by increasing 
th e ir m anual skill, get always nearer to  the  ab strac t preform ed image. 
This m ay be term ed  specialization. A t th e  sam e tim e, new types of im ple­
m ents are discovered and  in troduced  in order to  satisfy fu rth e r hum an 
requirem ents. This m ay be term ed m utation.
(5) W ith  respect to  hum an cu ltura l evolution, d istribution param eters 
of q u an tita tiv e  features of products furnish inform ation concerning the  
s ta te  of bo th  dimensions. Investigations accomplished so far have led me 
to  th e  general conclusion th a t  th e  stan d ard  deviation of any m easurable 
technological p aram eter is narrowed by  specialization and  widened by  new 
inventions.
These conclusions have p a rtly  been draw n in th e  course of m v earlier 
works, b u t m ostly  when, th e  W enner Gren Foundation, Dr. and  Mrs. 
Leakey and Professor F. Bordes, kindly  m ade it  possible for me to  get 
access to  some thousands of stone im plem ents, m ost im p o rtan t for the  
exam ination of evolution. Based upon archaeological typological considera­
tions, we m ust presum e th a t th e  early  Man m aking th e  East-A frican 
Oldovan culture m ust have surm ounted  incredible tem poral and  spatial 
distances, developing th rough  the  Vértesszöllős Buda in dustry  un til he 
became the  Man who m ade, in th e  French cave of Combe Grenal, the  
Charentien, ty p e  la Quina and  M oustérien à denticulés facies of th e  Mousté- 
rian  culture, in th e  broad sense. W ith th e  actual scope of our knowledge, 
th is  thesis cannot be supported  or defended from th e  anthropological point 
of view. Archaeologists, however, accept th e  plausibility  of a genetic corre­
lation betw een th e  aforesaid industries, considering th e  longeval techno­
logical m ethods and  special types of im plem ents. I  should like to  ask you 
to  accept it  too  now —if only as a working hypothesis.
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In  O lduvai I have m easured several thousand  im plem ents of four sites. 
These sites were d a ted  w ith  th e  potassium -argon m ethod. I  have also m eas­
ured several thousand  im plem ents of six layers belonging to  tw o facies of 
Combe Grenal, d a ted  p a rtly  by  m eans of C-14 d a ta . The im plem ents of 
five B uda in d u stry  layers of Vértesszöllős can be da ted  w ith  fairly exact 
geological approxim ation.
I f  a genetical connection is assum ed to  exist between these th ree  sites 
and  also th e ir age is known, it  is possible to  establish a  system  o f co-ordi­
nates, where th e  known tim e d a ta  ranging from 1 850 000 to  38 000 years 
are transferred  on one axis, and a  sequence of d a ta  suitable for th e  num er­
ical expression of th e  degree of developm ent of th e  d ifferent cu ltura l 
levels, on th e  other.
1 have found in earlier investigations th a t  if  a d istribu tion  curve is p lo tted  
from  any  technological p aram eter of a certain  ty p e  of im plem ent, a norm al 
curve will be th e  result. The more m anual skill is required for th e  m an u ­
facturing of th e  im plem ent involved, and  the  m ore trad itio n  is available for 
its  m anufacturing specification, th e  narrow er th e  s tan d ard  deviation o f the  
d istribu tion  curve will be. I f  th e  d a ta  of a whole assemblage are represented 
by  a com m on d istribu tion  curve- the  length of the  im plem ents being th e  
m ost suitable for th is purpose—we are due to  receive, in stead  of a  norm al 
curve, a d istribu tion  close to  lognormal. W ithout any  fu rth e r explanation 
o f this phenom enon I should like to  emphasize th a t  th e  more skill is applied 
by  th e  tool-m aking hum an population  in  m anufacturing  th e  im plem ents 
of its own culture, th e  narrow er will the  s tan d ard  deviation of th e  d is tri­
bu tion  curve of th e  full assemblage be. This is w hat I  have term ed spe­
cialization.
R em arkable as i t  is, the  s tan d ard  deviation of the  d istribu tion  of im ple­
m ent lengths did no t support th is hypothesis when I  was working w ith th e  
im plem ents of Olduvai, Vértesszöllős and  Combe Grenal. This can be ex ­
plained by th e  new types of im plem ents imposed by new needs th e  in s tru ­
m ents of m utation -acting  in a sense opposite to  th e  narrow ing of s tan d ard  
deviation values: the  new conception is still feeble in th e  hum an brain , and 
his hand  is still uneasy in m anufacturing. The new invention will s tay  w ithin 
th e  lim its of th e  s tan d a rd  deviation values of trad itionally  m anufactured  
im plem ents only a fte r a feedback correction through  innum erable repetitions.
W ithin one assemblage, th e  sam ple m eans o f the  im plem ent types lay 
so close to  one ano ther th a t  th e ir d istribu tion  curves are superim posed. 
From  these d istribu tion  curves we obtain  the  above-m entioned cum m ulative 
curve close to  the  lognormal. Of course, if th e  d istribu tion  curves of wide 
stan d ard  deviation belonging to  subsequently  appearing new types are 
inserted  in to  this cum ulative curve, th ey  are going to  widen th e  stan d ard  
deviation on th e  one hand, and th e  range betw een the  sm allest and the  
largest im plem ent of th e  assemblage, on th e  o ther hand.
W hen correlating th e  s tan d ard  deviation of these im plem ent lengths to  
th e  range (by dividing th e  range w ith  th e  s tan d a rd  deviation), sequences 
were ob tained  which, correlated to  th e  known tim e d a ta  w ithin th e  single 
sites, yielded good regressions and significant values of correlation. F u rth e r 
calculations provided an exponential function perm itting  to  represent the  
course of evolution of the  15 assemblages exam ined on a single curve ranging 
from  1.85 million to  38 thousand  years.
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I  should n o t like to  overcrowd m y contribution w ith details and  figures. 
The results have been published in H ungarian , and separates w ith  un iver­
sally intelligible calculations are available for anybody in terested . In  p re ­
paring an  English publication, I  have actually  in troduced some fresh m ate­
ria l in to  th e  calculations, w hereby th e  p artia l results have slightly  changed, 
b u t th e  final result, i.e. th e  form ula of th e  exponential function has rem ained 
th e  same.
My investigations have thus yielded a single evolutionary curve. I  should 
like to  em phasize th a t  it  resulted  from th e  investigation of a single charac­
teristic, th e  length  of th e  im plem ents, b u t as proved by experience —I  con­
sider th is single param eter ju st as su itab le for representing th e  way of 
evolution th an  th e  single pair of m easurem ents believed to  be characteristic 
by  palaeontologists in allom etric calculations. The evolutionary curve repre­
sents th e  acceleration of th e  technological developm ent of stone im plem ents 
from  th e  earliest stages of the  Palaeolithic Age to  th e  beginning of th e  U pper 
Palaeolithic. This acceleration is rem arkably  low in th e  in itia l stage, from 
1.85 million to  abou t 400 000 years when suddenly a very  rap id  ra te  sets in. 
This situation  is readily shown by  th e  value of tg  зс corresponding to  regres­
sion coefficient b for th e  layers of th e  th ree sites exam ined: Olduvai, 27°; 
Vértesszöllős, 82°; Combe Grenal, 89°55.
I t  would be m ost in teresting if  it were possible to  work out th e  q u an tity  
of neurons composing th e  brain  of those who have m ade th e  industries I  
exam ined. This m ay sound a daring sta tem en t, b u t I  th ink  th a t  if the 
neuron q u an tity  of the  fully developed Australopithecus who m ade no 
im plem ents were considered to  be zero, and th e  neuron surplus of Homo 
habilis, Homo erectus of O lduvai Bed II ., H. palaeohungaricus of Vertes- 
szölló's and, still fu rther, the  La Q uina-type H. neanderthalensis were com ­
pared w ith it, a curve would be obtained differring not m uch from m y 
acceleration curve.
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S U R  L’EV O LU TIO N  DE LA F O R M E  D U  C R A N E  H U M A IN
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Aperçu historique. D ans les années 80 du siècle dernier les anthropologues 
ont étab li que l'indice céphalique est un excellent moyen de distinction des 
groupes ethnoraciaux. V irihov e t de nom breux au tres anthropologistes 
signalent l'indice céphalique comme un des caractères raciaux des plus 
im portan ts. Il s 'est avéré en même tem ps que les peuples d ’E urope Médié­
vale, qui fu ren t les ancêtres directs des populations contem poraines, se d is­
tinguaien t p a r l’indice céphalique m ineur. Dans ces conditions, on tâch a it 
d ’expliquer l’élévation de l'indice céphalique soit p a r le m étissage des 
groupes dolichocrâniens e t des groupes brachycrâniens, soit p a r la substi­
tu tio n  des populations dolichocrânes p a r des brachy crânes, qui fu ren t 
considérés comme plus féconds et moins actifs (Ammon, de Lapouge). Cette 
hypothèse ne s ’app u y a it ni sur la morphologie du crâne, ni sur une classi­
fication raciale e t s ’est trouvée en contradiction avec les m atériaux  crâ- 
niologiques concrets. Au Moyen Age, en E urope Orientale, p a r exemple, 
les groupes brachvcrânes n ’ex istaien t pas; néanm oins l'indice céphalique 
s ’est élevé au XVe siècle de 5 unités.
Une au tre  hypothèse, celle de A. P . Bogdanov, sur l ’élargissem ent du 
crâne à la suite du développem ent de la culture se m ontra aussi mal fondée. 
Il fu t é tab li que la configuration du cerveau e t de la cavité endocrânienne, 
e t à plus forte raison, la configuration extérieure de la boîte crânienne, ne 
dépendent point du développem ent des fonctions psychiques supérieures, 
e t l ’indice céphalique se modifie hors de to u t rap p o rt avec le niveau culturel 
ou le mode de vie.
D ans les années 20 du siècle présent, une hypothèse fu t émise selon laquelle 
l'augm entation  de l ’indice céphalique fu t largem ent répandue à l ’époque 
précédente, e t pouvait s ’effectuer sans m étissage avec les brachycrânes, dans 
le cadre d une population, à la suite du changem ent de la com position de 
certaines populations ou, si l ’on recourt à la term inologie contem poraine, 
à la suite de l ’extension du  cercle des mariages. L ’hypothèse fu t confirmée 
p a r des calculs de changem ent de la concentration génique dans certaines 
conditions, mais elle ne fournissait pas d ’explication des conditions qui 
im posent la transform ation  du cercle des m ariages.
À l'heure actuelle, nos connaissances sur la m odification des formes du 
crâne se sont sensiblem ent étendues. O utre la brachycéphalisation, la 
débrachycéphalisation, jTroœssus opposé, fu t mis à jour. Le rôle de la 
reconstruction génétique dans ces processus est visiblem ent hors de doute, 
mais le m écanisme des transform ations génétiques, leur connexion avec les 
propriétés crâniologiques du groupe, au sein duquel se déroulent les trans-
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m utations crâniennes, e t bien d ’au tres questions posent des problèmes 
à résoudre. La présente com m unication expose quelques résu ltats obtenus 
p a r l 'au teu r dans ses trav au x  sur la crâniologie raciale e t génétique.
H ominiens fossiles. La boîte crânienne des archanthropes e t des paléoan - 
th ropes conserve la forme allongée, basse et étro ite, propre aux an th ro ­
poïdes supérieurs (à quelques exceptions près). L 'inflexion de la base du 
crâne, la form ation des fosses crâniennes moyennes e t postérieures, sont 
au ta n t de tra its  d istinctifs des hominiens. Les dim ensions des axes hori­
zontaux  de la boîte crânienne dépassent les diam ètres crâniens des prim ates 
supérieurs, ce qui est dû prim o à l ’augm entation des dimensions du crâne, e t, 
secundo, à la conservation des grandes dimensions de la partie  précérébrale 
de l ’os fron ta l, au développem ent du relief oceiputal e t en même tem ps, 
à la plus grande épaisseur des parois de la boîte crânienne. L ’accroissem ent 
des dimensions du corps en tra îne to u t particulièrem ent l ’accroissem ent de 
la longueur du crâne, tan d is  que l'élévation de l ’indice de cérébralisation 
s ’accom pagne de l'élargissem ent de la boîte crânienne. L 'hom m e fossile de 
La Chapelle aux Saints possède les dimensions de la cavité crânienne plus 
grandes que l ’hom m e contem porain, mais la configuration endocrânienne 
conserve son caractère prim itif, tém oignant de ce que les grandes dimensions 
de la cavité du crâne e t le grand  espace subdural ne rapprochent pas l'hom m e 
de la Chapelle de l ’homme contem porain, mais au contraire constitue son 
tra it  distinctif. Sur 1.7 crânes des paléoanthropes, seulem ent deux fragm ents 
des crânes de K rap in a  p résen ten t l’indice supérieur à 82, sur 4 crânes 
l ’indice 75-78 av a it été enregistré, sur la p lu p art des crânes il allait de 
69 à 74.
L a hau teu r de la boîte crânienne des néoanthropes fossiles augm ente. 
Malgré l'affaiblissem ent du relief e t l'épaisseur des parois crâniennes, les 
d iam ètres longitudinal e t transversal se m aintiennent au niveau des paléo­
anthropes. Sur 32 crânes du paléolithique supérieur en Europe, seulem ent 
2 p résen ten t l'indice surpassan t 75-77 (crâne de Solutré), tous les autres 
ne dépassent pas 74. Les crânes du paléolithique supérieur se d istinguent 
p ar le polym orphism e prononcé de ia com binaison des caractères et par 
l ’absence de connexion avec le territo ire ; par exemple le cas de Combe- 
Capelle se re trouve sur les territo ires aussi éloignés que l'Europe e t l'Asie 
du  Sud.
C 'est pourquoi il serait plus juste de déterm iner les variétés crâniologiques 
du paléolith ique supérieur comme le stade de la form ation des types raciaux 
postérieurs, dont la connexion avec des crânes isolés du paléolithique 
supérieur reste indéterm inée.
Néolithique et périodes postérieures ju sq u 'à  et y compris le prem ier m illé­
naire. A l'époque néolithique à côté du ty p e  dolichocrâne prépondérant, 
des variétés brachycrânes apparaissent. Certains crânes, ay an t l’indice 
au-dessus et au-dessous de 80, furen t découverts en Europe et notam m ent 
dans l'est e t le sud  des Pays Baltes, dans la zone forestière de l'E urope 
Orientale, sur le D anube, e t au-delà de l'E urope, en Iran , en Mésopotamie 
e t ailleurs. Les variétés brachycrânes se distinguent des variétés dolicho- 
crânes p ar la forme du squelette  facial. En Europe Orientale, les b rachy­
crânes de la cu lture de céram ique ornée de fosses, ont une forme particulière 
e t sont ou bien un s tade inachevé de la form ation de types postérieurs, 
ou bien ap partiennen t à une race étrangère, d 'origine asiatique. Deux
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opinions opposées on t été formulées à ce sujet, e t to u t laisse croire q u ’elles 
sont partie llem ent justifiées.
De vastes groupes de brachvcrânes apparaissent au néolithique et à 
l ’énéolithique. E n  Europe Occidentale ils sont répandus sur les territo ires 
dominés antérieurem ent p ar les dolichocrânes. Les brachycrânes néolith i­
ques form ent plusieurs groupes: 1° Groupe de Grenelle ou dolm en de l ’est, 
découvert, dans les formes semblables en F rance de l ’est, au D anem ark 
(Borreby) et en Scandinavie. 2° Groupe de long barrows de l ’Angleterre. 
3° Groupe de palafittes e t de la culture de vases en forme de cloche d ’Europe 
Centrale. L’indice m oyen des brachycrânes sélectionnés dans un groupe 
m ixte ne dépasse pas en m oyenne 82-83. L ’hypothèse ad m ettan t l ’origine 
asiatique des brachycrânes néolithiques d ’Europe, qui est en contradiction 
avec les m atériaux  crâniologiques concrets, fu t répandue au débu t du 
siècle. De nos jours, elle a peu de ten an ts  (Bunak, 1927). Il est fo rt probable 
que les brachycrânes, au moins les variétés de dolmen, ont surgi des formes 
m ésolithiques de l ’Europe Occidentale et Orientale, mais ce processus ind i­
que la divergence des types d ’après plusieurs caractères crâniologiques et 
n ’équivaut à l ’élévation spécifique de l ’indice céphalique dans une lignée 
de générations, c ’est-à-dire à la brachycéphalisation au sens propre du 
term e. Au-delà de l ’Europe, dans la zone de brachycrânie contem poraine 
prononcée, en Arménie, au K azakhstan , en Transbaïkalie, au néolithique 
des types brachycrânes n ’existaient pas. T out de même l ’indice crânien 
moyen dans cette  zone est quelque peu supérieur à celui des groupes dolicho­
crânes en Europe. En Transbaïkalie 5 crânes néolithiques ont l'indice m oyen 
78,6 (Mamonova), au  K azakhstan  23 crânes des plus anciens présen ten t 
l ’indice m oyen équivalent à 76,7 (Ismagoulov). I l est à supposer que la 
différenciation de la s tru c tu re  crâniologique, l ’apparition des brachycrânes 
soit dans des groupes isolés soit dans des populations non-différenciées, 
com prenant les dolicho et les brachycrânes, d a ten t du néolithique. L ’am pli­
tu d e  des oscillations et les déviations standards dans ces groupes en Europe 
et en Asie s'élève sensiblem ent.
E n  E urope la forme dolicochrâne prédom inait au néolithique e t à énéoli- 
thique. Dans les groupes, qui dem eurent isolés du ty p e  brachycrâne, l ’indice 
céphalique ne dépasse pas 73-74. Tel est l'indice moyen des tribus de la 
céram ique ornée des em preintes de corde, de la céram ique rubanée et dans 
les groupes des dolmen.
La prédom inance des formes dolichocrânes, à côté des variétés isolées 
brachycrânes, se m ain tien t en Europe pendan t les périodes postérieures 
ju sq u ’au prem ier m illénaire de no tre  ère. Les listes générales des m ensura­
tions d ’un grand nom bre de séries chronologiques des crânes de divers pays 
sont présentées dans mon ouvrage de 1959. Nous donnons ici un ex tra it 
de ces m atériaux  (tableau 1).
Dans les pays où du néolithique au prem ier millénaire de notro  ère l ’indice 
céphalique s 'e st accru de 3 unités e t plus, on constate, pour la période 
antérieure sur le même territo ire , l'expansion des variétés brachycrânes. 
L 'origine m ixte des populations du prem ier millénaire, à l'indice dépassant 
74 à 77 est plus que probable, pour la G rande-B retagne (brassage des tribus 
de longs barrows e t des brachycrânes néolithiques), pour la F rance (brassage 
des types de Grenelles e t du dolmen proprem ent dit), pour l ’Allemagne du 
Sud et Tchécoslovaquie (brassage du ty p e  de céram ique ornée d ’em preintes
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TABLEAU 1








Grande- n éolith iq u e M orant 1926 193,7 138,9 71,7
B retagne an g losaxon s M orant 1926 190,6 141,7 74,7
Suède néolith iq u e C. F ü r st 1919 188,4 138,3 73,8
l’âge du  fer G. R etz iu s  1909 188,6 140,5 73,4
N orvège l ’âge d u  fer K . Schreiner 1935 194,3 138,6 75,3
F rance n éo lith iq u e  
C averne de 
l ’H om m e M ort
B u n ak  1961 190,1 135.9 71,5
m érovin gien s C. Coon 1939 187,0 142,6 76,4
Su isse e t n éo lith iq u e
A llem agne du C ham blad C. Coon 1939 182,3 137,7 75,6
Sud B a s M oyen  
Age
E . H u g 1940 189,0 141,3 75,2
T chécoslovaq u ie céram ique
e t  A utriche ornée de 
corde
B u n ak 191,6 133,4 69,6
La T ène H ellieh 183,6 143,3 75,2
R ussie céram ique K on d ou k torova 189,9 139,7 74,0
M éridionale ornée d es fosses 
cham ps des
1964
urnes K on d ouk torova 185,6 134,3 72,4
funéraires 1964
Grèce n éolith iq u e J . A ngel 1948 185,1 140,0 75,8
époque rom aine J . A n gel 1948 183,0 142,0 77,6
E g y p te n éolith iq u e G. M orant 1925 182,5 131,6 72,1
B adari G. M orant 1925 181,4 136,4 75,2
K azak h stan âge d u  bronze Ism a g o u lo v  1963 171,6 136,5 76,7
V Ie- X I I ess Ism a g o u lo v  1963 180,6 148,9 82,5
T ransbaïkalie n éo lith iq u e G. D e b etz  1948 190,7 148,3 76,8
H u n s G. D eb etz  1948 187,3 145,5 77,8
des cordes e t du  ty p e  de la cu lture à vase en forme de cloche). L 'indice 
céphalique ne s ’est pas élevé, ou il n ’a. enregistré que des changem ents 
insignifiants dans les pays dans lesquels les brachycrânes furen t re la tivem ent 
peu nom breux (en Suède) ou pour telles ou telles raisons ils on t eu peu de 
contacts avec la population  dolichocrâne dom inante (Grèce, E gypte). L 'oscil­
lation  sensible de l ’indice m oyen s ’é ta it  p rodu ite  en Suisse aux tem ps 
préhistoriques. Au Bas Moyen Age l'indice m oyen fu t à peu près égal à
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celui du  néolithique. Bien que les dimensions des deux diam ètres eussent 
été augm entées ainsi que le coefficient de variabilité  du  groupe, la valeur 
moyenne s ’é ta it m aintenue au niveau proche des limites supérieures des 
dolichocrânes.
Ainsi les nouveaux foyers de brachycranie n 'apparaissaien t pas aux tem ps 
préhistoriques. L 'élévation de l'indice céphalique se produisait généralem ent 
à la suite du brassage des anciens formes dolichocrânes avec les brachv- 
crânes, apparues antérieurem ent. Les processus spécifiques de brachy- 
céphalisation ne sont pas caractéristiques des tem ps préhistoriques.
H aut Moyen Age et époque contemporaine. Aucun grand m ouvem ent des 
groupes ethniques ne fu t caractéristique pour cette  époque (sauf les ém igra­
tions en outre-mer). L 'ensem ble de propriétés anthropologiques, propre aux 
groupes ethniques, rem onte aux X IV e-X V Ie siècles. Seuls les types régio­
naux  e t locaux se sont formés dans les périodes postérieures. L a m odification 
du crâne au cours des lignées de générations qui s ’opérait dans ces conditions, 
représente l'essence du processus étudié.
Le m atériel crâniologique se rap p o rtan t aux XVe- X I X e siècles est très 
vaste. Toutefois il n ’est pas aisé de sélectionner les séries de crânes com pa­
rables par leur origine e t leur territo ire  et se rap p o rtan t aux périodes crâ- 
niologiques successives. Nous présentons un p e tit ex tra it de m atériaux  
crâniologiques com parables dans le tab leau  num éro 2.
Dans la p a rtie  centrale de l'E urope, e t dans les pays où l ’augm entation 
de l'indice céphalique av a it été enregistrée à  l ’époque précédente, la brachy- 
céphalisation se poursu ivait avec une in tensité à peu près égale, bien que 
des types régionaux à cette époque eussent été formés e t aucun flux d ’élé­
m ents brachycrânes n ’eû t été révélé. E n  Allemagne du Sud e t en Suisse, 
l'indice s ’est élévé de 4 unités; la différence de 6 unités ava it été constatée 
lors de la com paraison des crânes de R eihengräber e t des B avarois de 
R anke. Dans la Tchécoslovaquie l ’indice s ’est accru de 6 unités; en France, 
d ’après les m atériaux  de Lapouge, de 6 unités. Dans la partie  centrale de 
l ’Europe de l'est, parm i la population russe, l ’élévation de l ’indice équivaut 
à 5 unités. E n  Italie, aux X V IIe- X I X e siècles,par rap p o rt à l ’époque rom aine, 
il s ’est accru de 2-3 unités. P as de grand  changem ent de l ’indice en Grande- 
B retagne e t en Norvège. Dans les zones brachycrânes d ’Asie Centrale e t de 
la Transbaïkalie, l ’augm entation de l'indice se produisait avec célérité 
variable e t continuait ju sq u ’au X IX e siècle.
L 'indice s ’élève grâce au changem ent sim ultané des deux diam ètres 
horizontaux, au  raccourcissem ent de la longueur du crâne e t à son élargis­
sem ent. Il n ’y  a pas de corrélation constante dans le changem ent des deux 
diam ètres, mais le plus souvent c ’est le d iam ètre transversal qui se modifie 
plus que le d iam ètre longitudinal.
Epoque contemporaine. L a confrontation des recherches som atiques, effec­
tuées au cours de la dernière décennie, avec celles de la deuxièm e m oitié du 
X IX e siècle e t avec les m atériaux  crâniologiques des X V IIe- X I X e siècles, 
révèle une n e tte  différence de l'indice céphalique. La com paraison im m é­
diate  des m ensurations anthropologiques n ’est possible que pour un nom bre 
restre in t de groupes différents, mais on peu t obtenir la caractéristique 
approxim ative, en calculant l'indice m oyen du crâne correspondant à 
l ’indice m oyen de la tê te . Divers chercheurs on t établi que la différence de 
d iam ètre longitudinal va de 7 à 11 mm, e t la différence du d iam ètre trans-
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TABLEAU 2







Grande- V e—V Ie B . S to ess ige г 190,6 141.7 74.7
B retagne e t  M orant
X V IIe G. M oran t  192(5 189,1 140,7 74,3
N orvège X IV e- X V l e Schreiner 1939 187,4 140,8 75,3
X V I Ie Schreiner 1939 186,9 143,8 76,8
N orvège , X I V e—X V Ie Schreiner 1935 180,3 144,2 80,3
L apons X V IIIe Schreiner 1935 178,3 147,0 82,5
Suisse e t H a u t M oyen
A llem agne du A ge E. H u g  1940 184,8 144,2 78,2
Sud X V Ie- X V l I l e E . H u g  1940 178,4 149,3 83,8
X I X e E. H u g  1940 180,5 148,1 82,2
T chécoslovaq u ie V I Ie- X I I e J .  M ateika 1924 185,9 141,8 76,2
e t  A utriche X V IIe J . M ateika 1924 178,8 149,0 83,8
X I X e S ch iff 1900 176,8 146,0 82,8
X I e—X  IIe 
tum uli T rofim ova 1941 186,8 140,7 75,0
R ussie X V Ie
Centrale cim etières T rofim ova 1941 180,4 143,5 79,7
de K rem lin  
X V I -X V I I e 
sépulcres  
X V I IIe les
T rofim ova 1941 177,5 141,7 80,2
cim etières T rofim ova 1941 178,4 143,0 80,(5
M érovingiens C. Coon 1939 187,0 142,6 76,4:
F rance X I X e
ossuaires de 
S avoie
J . B illi 1962 179,0 149.0 83,5
E g y p te époque rom aine M orant 1925 181,4 136,4 75,2
X I l e- X U  Ie M unter 192(5 178,5 138,5 77,8
K azak h stan V Ie- X I I e J . Ism agou lov
1965 180,6 148,9 82,5
X V Ie- X V I I I e J. Ism a g o u lo v
1965 180,6 150,7 83,4
T ransbaïkalie I X e- X I l I e M am onova 19(51 179,7 148,9 83,2
X V I IIe- X I X e D eb etz  1948 181,9 154,6 85,1
versai de 7 à 10 mm. P our n o tre  confrontation  nous nous servons du  coeffi­
cient m oyen de 8 mm pour chaque d iam ètre. U n p e tit résum é de groupes 
com parables est donné dans le tab leau  num éro 3. Un astérisque m arque 
dans le tab leau  les cas où les dim ensions crâniologiques ont été calculées 
d ’après les m ensurations sur les v ivan ts.
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TABLEAU 3







Grande- X V IIe G. M urant 1932 1.89,1 140,7 74,3
B retagne X X e* T revor 1959 187,3 144,4 77,1
N orvège X IV  X V I 1 i K. Schreiner 1946 186,9 143,3 76,8
X X e* B ryn  1929 184,7 149,1 77,5
A llem agne X I X e A m m on 1902 — 84,1
B aden X X e K . Saller 1929 187 150 82,5
T yrol X I X e Frizzi 1909 185 159 86,0
X I X e G. Sauser 1938 188 180 85,3
Suisse X I X e M ontandon 1935 — — 83,5
X X e Schlaginhaufen
1959 185,7 151,8 81,3
France 1880 C olignon 1900 183,5 159,8 87,2
1959 B illi 1962 191,3 161,0 84,2
Ita lie 1900 L iv i 1900 170,9 138,7 77,5
(Sardaigne) 1945* B unak 1948 180,2 137,7 76,0
R u ssie X V Ie T rofim ova 1941 178,4 143,0 80,6
C entrale X X e* B u n ak  1965 181,6 146,5 .80,2
Au cours de la dernière décennie contrairem ent à la période précédente, 
l ’indice céphalique a  souvent tendance de se réduire.
Il est possible que l ’abaissem ent de l'indice céphalique s 'opérait dans 
certains pays aux XVe- X I X e siècles, mais il s ’agit là des cas rares. Même“ 
à présent, la débrachycéphalisation n ’est pas une règle générale. I l y a des 
groupes, dans lesquels l'indice ne décroît pas mais, au contraire, enregistre 
une légère augm entation . Parm i les groupes brachycrâniens de ce genre 
c ’est le cas des groupes tchèques (J. Suhi), parm i les populations m ésocrâ­
niennes le groupe anglais (Trevor), le groupe suédois (Lundborg), le groupe 
bulgare (Popov). La forme de la tê te  du ty p e  som m aire russe, n ’a pas changé 
d 'une façon quelque peu sensible, mais dans la p lu p art des pays de l ’Europe 
Centrale, le m ouvem ent vers la réduction de l'indice, aussi insignifiant q u ’il 
soit, se dessine d une façon assez claire. Ce m ouvem ent av a it été révélé en 
Allemagne du Sud, au Tyrol, en F rance méridionale. On peut supposer une 
petite  réduction de l ’indice en F rance du nord, dans les pays m éditerranéens, 
où au débu t le d iam ètre longitudinal du crâne é ta it pe tit.
Il y  a lieu de supposer d ’après les renseignem ents indirects un certain  
m ouvem ent vers la réduction de l'indice dans les groupes ethniques de la 
Sibérie du Sud, au K azakhstan , où les anciens chercheurs décelaient souvent 
des valeurs m oyennes de l ’indice 86-87 ; d ’après les données actuelles ces 
valeurs son t rares.
La réduction de l'indice céphalique se p rodu it au moyen de m odifications 
opposées des deux d iam ètres: le d iam ètre longitudinal augm ente, le d iam ètre
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transversal dim inue. La débrachycéphalisation se m anifeste d 'u n e  façon 
plus n e tte  dans les groupes oil l'indice céphalique au débu t équivalait à 85 
ou dépassait ce chiffre.
Transformations des éléments structuraux liées au changement de l'indice 
crânien. Puisque la capacité du crâne est en corrélation presque égale avec 
les diam ètres longitudinal e t transversal (d’après Froe: 666 et 681, à peu près 
les mêmes valeurs sont données p a r d 'au tres  au teurs, p ar exemple par 
H ainish), le coefficient ß d 'accroissem ent de la capacité dans les unités 
s tan d ard  pour une déviation s tandard  de d iam ètre équivaut: pour le d ia­
m ètre longitudinal (le d iam ètre transversal é tan t constant) à 0,467, pour 
le d iam ètre transversal (le d iam ètre longitudinal é tan t constant) à  0,491. 
Ainsi la capacité crânienne au cours de la brachycéphalisation e t de la 
débrachycéphalisation, si les changem ents des deux dimensions s ’opèrent 
sans ru p tu re  de la p roportionnalité, ne change presque pas.
Le changem ent de l’indice céphalique en traîne la m odification de la 
g randeur absolue de la voûte crânienne, des arcs longitudinal e t transversal. 
La configuration de la voûte, l'indice de convexité e t l ’angle d ’inclinaison 
des os, changent très peu. D ’après nos m atériaux, le coefficient de corrélation 
de l ’arc sag itta l e t du d iam ètre longitudinal ( Bunak 1959) équivaut à 0,577, 
celui de l ’arc transversal e t du d iam ètre transversal, à  0,694. L a corrélation 
de l’angle d 'inclinaison de l'os fron ta l e t de l’os occiputal n ’est pas grande: 
0 130; 0,207. U n lien plus é tro it existe en tre  le d iam ètre transversal de la 
voûte crânienne et les d iam ètres transversaux  de la base crânienne (largeur 
biauriculaire) — 0,567 e t la largeur en tre  les fosses jugulaires — 0,415.
Le d iam ètre vertical de porion-bregm a est lié au d iam ètre transversal 
d 'une façon plus intim e que le d iam ètre basion-bregm a (0,468; 0,271). Le lien 
de ces deux diam ètres avec l'axe longitudinal est à peu près égal. La g ran ­
deur du d iam ètre porion-bregm a é tan t constante, le d iam ètre basion- 
bregm a dim inue avec le rallongem ent du crâne. Le coefficient de corrélation 
ß  n ’est pas sta tis tiquem en t sûr, mais com porte un signe négatif, 0,019, 
m arquan t la tendance à l ’aplatissem ent de la fosse crânienne moyenne en 
cas d 'élargissem ent du crâne. P o u rtan t la flexion de la base du crâne 
(l’angle sphénoïdal) est à peu près égale chez les dolicho et brachycrânes. 
La longueur de la base chez les brachycrânes se raccourcit dans son ensemble, 
e t no tam m ent, le segm ent compris en tre  le point sphénoïdal e t le basion. 
Les coefficients de corrélation de divers d iam ètres resten t dans la lim ite 
de l'in tensité  faible ou m oyenne, mais ils tenden t tous à dém ontrer que 
l ’accroissem ent de l'indice céphalique s ’accom pagne d 'une reconstruction 
sensible de la base cartilagineuse du crâne, de la largeur biauriculaire, 
de l'angle en tre  les axes des pyram ides e t des au tres changem ents s tru c­
tu rau x .
Transformations pendant la période de croissance. Les transform ations 
ontogénétiques successives de la s tru c tu re  crâniologique revêten t une grande 
im portance dans le cadre du problèm e de la transform ation  du crâne par 
époque. Nous avons à  no tre  disposition deux séries de m ensurations des 
tê tes  d ’enfants de \  à 17 ans se rap p o rtan t à  deux groupes différents: 
le prem ier, mésocrâne, est décrit d ’après les m atériaux  de M eredith, consa­
crés aux enfants anglo-am éricains des USA, le deuxièm e, brachycrâne, con­
cerne les enfants kazakhs d 'A lm a A ta, étudiés p a r l’in s titu t anthropologique 
en 1939.
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La courbe de croissance des dimensions de la tê te  ainsi que de tou tes les 
dimensions du corps représente un to u t. Si un groupe est supérieur à  un 
au tre  au  poin t de vue de l'in tensité  m oyenne de croissance, ce tte  courbe 
ne se croisera pas avec la deuxièm e e t se situe au-dessus de cette  dernière 
to u t le long de la période de croissance. La différence des deux groupes, 
m anifestée en bas âge, augm ente plus ta rd  quelque peu, à la suite de la 
som m ation de la différence de vélocité.
La courbe em pirique de croissance de 2 à 17 ans com prend 3 phases et 
peut être norm alisée au moyen d 'une parabole de troisièm e on quatrièm e 
ordre, mais de 6 à 17 ans, l ’accroissem ent des dimensions su it une ligne 
droite. Les lignes de croissance normalisées du diam ètre longitudinal pour 
to u t âge dans le groupe mésocéphale se situ en t au-dessus de la ligne de 
brachycéphale. Q uant au  d iam ètre transversal, c ’est la ligne brachycéphale 
qui se situe plus haut.
La loi de croissance veut que la croissance longitudinale devance la 
croissance transversale, mais dans les dimensions de la tê te  en bas âge c ’est 
la dimension transversale qui p révau t. A l ’âge de 6 ans, la largeur de la 
tê te  évaluée en pour cent par rap p o rt aux dimensions à 17 ans est plus 
grande que la longueur.
Part des dimensions définitives de la tête à 6 ans ( %)
longueur de la tê te  largeur de la tê te  
mésocéphales 92,6 93,5
brachycéphales 94,5 96,0
Si l'in tensité  de la croissance est déterm inée p a r la parabole monôme 
X  =  atk, où X  est la grandeur de la dim ension, a la g randeur initiale, 
t — l'âge, к — l ’indice d ’in tensité de croissance; pour les deux diam ètres 
des groupes brachy et mésocéphale les coefficients d ’in tensité  к sont:
brachycrânes
âge longitudinal transversal
de 2 à 6 ans 0,809 0,604





La croissance de la tê te  pendan t la seconde enfance dans le groupe b rachy­
céphale, su rto u t la croissance longitudinale, est sensiblem ent ralentie, visi­
blem ent à la suite de la grandeur re lativem ent im portan te  du d iam ètre 
transversal a tte in te  à l ’âge de 7 ans e t vu que la croissance u ltérieure du 
crâne serait défavorable pour l ’équilibre structu ra l. D ans le groupe m éso­
céphale qui présente des dimensions transversales rela tivem ent m oindres 
pendan t la seconde enfance, l’in tensité d ’accroissem ent de la dimension 
longitudinale augm ente. On ignore encore si ce tte  corrélation des vélocités 
de la croissance des dimensions céphaliques est typique, mais l ’ensemble 
des données obtenues confirme que l ’in tensité de croissance de la tê te  chez 
les brachycéphales, su rto u t celle du  d iam ètre transversal, est élevée pendan t 
la prem ière enfance e t c ’est justem ent ce tte  accélération de la croissance 
transversale en bas âge qui conditionne la forme brachycéphale de la tê te .
Les facteurs déterminant les transformations du crâne par époques. L a grande 
expansion de la brachycéphalisation dans le tem ps e t dans l ’espace rend
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extrêm em ent difficile la déterm ination des facteurs ta n t  exogènes q u ’endo­
gènes, qui provoquent les m odifications de la forme du crâne. Il suffit 
d ’étud ier la liste des groupes ethniques, consta tan t la brachycéphalisation, 
pour se rendre à l'évidence que l ’élévation de l'indice céphalique n ’est pas 
liée aux conditions exogènes, naturelles ou sociales. La brachycéphalisation 
est constatée dans les pays, différents p a r l ’orographie (m ontagne, plaine, 
régions côtières et autres), p a r le sol, le clim at, la végétation, le mode de vie, 
le niveau du développem ent économique. Vu que la brachycéphalisation 
constitue un des indices du syndrom e de l'insuffisance thyroïde, il a été 
supposé que l ’hypofonction de la thyro ïde ou le m anque d ’iode dans l ’eau 
e t dans la nourritu re , sont au ta n t de facteurs de brachycéphalisation. Cette 
hypothèse est bien fondée au cas où on a affaire aux zones du goîti-e endé­
m ique ou aux quelques groupes ay an t une brachycéphalisation très pronon­
cée avec l ’indice m oyen supérieur à 86. Mais la brachycéphalisation est 
constatée au-delà de la zone de l ’hypofonction de la thyroïde. L a branchy- 
céphalisation ordinaire, 82-85, par ses propriétés structurales, n ’a rien à 
voir avec la brachycéphalie hypothyroïde.
Selon une au tre  hypothèse exogène, la brachycéphalisation surv ien t à la 
su ite du m anque dans l’os des sels m inéraux et en prem ier lieu des sels de 
calcium, d ’une plus grande plasticité de l'os et à la suite du plus grand  
rapprochem ent de la boîte crânienne à la forme sphérique. E n 1966 20 frag­
m ents de l'os parié ta l des crânes brachycéphales et au tan t de fragm ents 
des dolichocrânes, p rovenan t d ’une collection crâniologique, découverte 
dans les ossuaires de l ’Ossétie (les crânes ne furen t jam ais enterrés), on t été 
mis à lé  preuve à l 'In s ti tu t  d ’Anthropologie de Moscou. La teneur en oxy- 
ap a tite , établie par radiophotom étrie, e t la masse relative des cendres dans 
la série brachvcrâne fu ren t inférieures à celles de la série dolichocrâne. 
U n certain  lien entre la teneu r m inérale de l ’os et sa forme extérieure avait 
é té  constaté  d ’après d ’au tres renseignem ents (Senkevitch) mais les diffé­
rences à l 'in térieu r des groupes se rap p o rtan t aux fragm ents d 'une popula­
tion  homogène ne peuvent certainem ent pas caractériser la divergence des 
groupes hétérogènes. E n  cas où les liens soupçonnés seront confirmés au 
cours des com paraisons en tre les groupes, su rto u t dans les groupes des 
enfants, on pourra it ad m ettre  que la tendence à l'in tensification de l 'é lar­
gissem ent du crâne est en quelque sorte  liée au renforcem ent de la porosité 
du crâne; mais ce cas possible ne signifie pas la dépendance de la 
brachycéphalie des particu larités générales du m étabolism e de calcium.
Si le rôle des prédispositions exogènes dans la transform ation  du crâne 
reste indéterm iné, l ’im portance des particu larités structu ra les du crâne se 
m anifeste avec évidence. Dans les groupes où prédom ine la forme allongée 
e t é tro ite  du crâne, la brachycéphalisation ne se présente pas. De tels 
groupes, par exemple les groupes européens néolithiques de la céram ique 
ornée des em preintes de cordes ont existé deux millénaires d u ran t [les formes 
A unjetitz , R heingräber, e tc.]. L ’accroissem ent de l'am plitude des oscilla­
tions de l'indice céphalique qui va ju sq u ’au 83-84 dans les groupes dolicho­
crânes non-m étissés n 'e s t pas observé. D ans les groupes ay an t le grand 
d iam ètre longitudinal, au contraire, la tendance à l'abaissem ent de l ’indice 
céphalique est constatée. L a brachycéphalisation surv ien t au m om ent où 
l ’indice céphalique s ’approche de la lim ite supérieure de la dolichocrânie, 
de l ’indice 75-78, à la suite de la d im inution de la longueur et de l ’accroisse-
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m ent de la largeur. Cette élévation de l'indice est due au brassage des formes 
dolichocrâniennes initiales e t des formes précoces brachycrâniennes m odé­
rées, apparues à la suite de la divergence p a r groupes. L ’accroissem ent de 
l'indice céphalique dans les groupes ayan t l ’indice 76 et plus, s ’opère au 
m om ent où le d iam ètre longitudinal a des dimensions m oyennes. S ’il s ’agit 
d ’un grand diam ètre, e t d ’un indice moyen, l ’am plitude des oscillations de 
l'indice augm ente, mais l ’indice moyen ne s'élève pas. D ans la lignée des 
générations, au  sein des groupes av an t l'indice céphalique de 76-78, l'indice 
moyen augm ente ju sq u 'à  81-82, e t dans les populations stables à brachy- 
céphalie modérée, ju sq u ’à 84-85. La brachycéphalisation e t la débrachy- 
céphalisation se déroulent dans un laps de tem ps re lativem ent bref, em bras­
sent quelques générations, mais les changem ents qui se sont opérés se 
m ain tiennent dans des conditions stables plusieurs siècles d u ran t, ca rac té­
risan t de ce tte  façon la phase de l ’évolution qui s ’é tend  sur une époque.
La connexion des changem ents de l'indice céphalique avec ceux de la 
longueur du corps au sein d 'u n  groupe est pour la p lu p art des cas négative. 
Le coefficient de la corrélation dépasse rarem ent 0,10. Dans les confron ta­
tions en tre les groupes, ce tte  connexion est fo rt changeante e t pour la p lu ­
p a r t des cas moins intense. Le rôle du changem ent de la longueur du corps 
en ta n t  que facteur de changem ent de l'indice céphalique est insignifiant.
L 'hypothèse selon laquelle la brachycéphalisation est due au brassage 
des variétés dolicho e t brachycéphales e t à l'hétérosis qu 'il engendre, avait 
eu beaucoup de partisans. Mais le sens exact du term e de « l ’hétérosis » 
dém ontre que cette  hypothèse est m anifestem ent inconsistante é tan t donné 
(jue la brachycéphalisation est constatée dans les populations rela tivem ent 
homogènes ou dans les populations qui avaient subi la m étisation à une 
époque lointaine. Une au tre  hypothèse av a it été formulée dans les années 20: 
la brachycéphalisation peu t s 'opérer au sein d ’un groupe homogène, en cas 
de brassage de certaines parties des populations proches par la moyenne 
des indices, mais différentes p a r la concentration de certains gènes e t en 
cas où certains gènes prédom inent ou se renforcent m utuellem ent. L ’hypo­
thèse ava it été confirmée p ar le calcul des concentrations de gènes dans 
différentes conditions (Bunak 1937) e t elle peut être reconnue comme con­
forme au résu lta t de l ’analyse génétique. Mais on ignore encore s'il y  a eu 
une correspondance en tre le débu t de la période de brachycéphalisation 
et l ’époque du renforcem ent du contact des parties isolées des groupes, 
ou si Гоп recourt au language m oderne: de l'extension du cercle des mariages. 
Cette correspondance n 'es t pas visiblem ent une règle.
Une au tre  hypothèse endogène en découle: l'élévation de l'indice cépha­
lique d 'une population homogène j>eut s ’opérer sans des changem ents 
sensibles dans le cercle des mariages à la suite du changem ent de la dom i­
nance des certains allèles, qui ap p a ra ît dans des conditions bien déterm i­
nées. Le renforcem ent de l'hétérozvgotie des gènes, exerçant une influence 
directe ou indirecte sur le développem ent de la boîte crânienne, constitue 
une prém isse de la brachycéphalisation. L ’élévation de l’hétérozygotie 
rem onte au passé lointain e t découle du brassage de diverses variétés crâ- 
niologiques. Dans les formes hétérozygotes, av an t la longueur moyenne des 
deux diam ètres, la dom inance d 'u n  ailèle intensifie la croissance transversale 
et rédu it les dimensions longitudinales. La dom inance d ’un te l ou te l allèle 
se m ain tien t dans la  com binaison des variétés ay an t un gros axe transversal
ni
e t un jje tit axe longitudinal, ce qui ab o u tit à l ’apparition  des variétés ay an t 
l ’indice de 84-85. Au cas où la forme brachycéphale se jo in t à la forme 
ay an t l ’axe longitudinal rela tivem ent grand, les formes transito ires ap p a­
raissent dont les deux axes sont plus grands, qui plus ta rd  aboutissent 
à l’accroissem ent de l ’am plitude des oscillations de l'indice e t engendrent 
les formes ay an t l’indice variable, c 'est-à-dire les formes « m acrodolicho- 
crânes » e t « m ésobrachycrânes ».
Le schém a retracé s ’accorde bien avec les résu lta ts  de l'é tude de l'hérédité 
de l’indice céphalique, avec les trav au x  de F rets, de H ilden, de Sinitzine. 
La brachycéphalisation est le ré su lta t de la dom inance de la croissance 
transversale qui s ’opère quand les formes ayan t deux diam ètres moyens 
se croisent. Q uand l ’axe longitudinal augm ente e t la capacité crânienne 
devient grande, ce tte  dom inance ne se m anifeste pas e t sous certaines con­
ditions le processus de débrachycéphalisation commence. Chez les enfants 
issus des parents à grande capacité crânienne, c ’est l’axe transversal qui se 
dim inue plus sensiblem ent. La réduction de l'indice dans ces cas contribue 
à l ’économie de la m atière osseuse.
De ce tte  façon l ’hypothèse de débrachycéphalisation s'accorde bien avec 
la doctrine sur l ’autorégulation des déviations structurales, aboutissan t 
à une harm onie des parties  d ’un seul to u t. C’est de ce tte  façon que se déroide 
la form ation des types raciaux, dont les éléments se trouven t dans la plus 
grande conform ité en tre eux. Nous nous perm ettons d ’ém ettre  l’hypothèse 
selon laquelle l ’élim ination des élém ents disharm oniques de la combinaison 
s truc tu ra le  s ’opère non seulem ent par la sélection, mais par le m ouvem ent 
dans la dom inance de certains allèles. Les stim ulan ts de changem ents de la 
dom inance apparaissent à la su ite de l ’in teraction  des gènes, assuran t l’h a r­
monie des propriétés phénotypiques. N aturellem ent, ce tte  tendance à l’é ta ­
blissem ent d ’une com binaison des élém ents s tru c tu rau x  s ’harm onisant entre 
eux de la m eilleure façon, ne se m anifeste pas dans sa forme absolue et 
s ’é tend  sur plusieurs générations. Toutefois il est à signaler que dans les 
populations modernes les variétés représen tan t la combinaison la plus 
économe des diam ètres crâniens, ay an t l’indice 78-82, sont très répandues. 
E n  E urope d ’au jo u rd ’hui les formes ay an t des indices dépassant les limites 
indiquées sont peu nom breuses. Elles sont conservées seulem ent dans les 
zones périphériques de la région m éditerranéenne e t dans certaines régions 
de la zone alpine e t des Carpathes. Ces groupes sont peu répandus au-delà 
de l ’Europe. Au X IX e siècle les variétés extrêm es de l ’indice céphalique 
n ’éta ien t pas rares; le tab leau , composé par D eniker en sert de tém oignage. 
I l est peu probable que dans tous les cas la fréquence de la forme neutre 
du crâne s ’explique p a r le brassage entre les groupes. Dans de nom breux 
cas la tendance à  l ’établissem ent de la meilleure conform ité de la croissance 
du crâne, due visiblem ent au changem ent de la dom inance des gènes, est 
très  m arquée.
CON CLU SIO NS
(1) Les groupes brachycrâniens, ay an t l ’indice de 82, se d istinguant par 
plusieurs caractères des dolichocrânes, son t apparus à l ’époque néolithique 
à la suite de la divergence p ar groupes et non p ar des modifications isolées 
de l’indice céphalique.
(2) Aux tem ps préhistoriques, e t dans les époques postérieures ju sq u ’au 
prem ier m illénaire de no tre  ère, le ty p e  dolichocrâne initial, ay an t l ’indice 
de 72-75, se conservait sans changem ent, s ’il ne s ’agissait du brassage avec 
le groupe brachycrân ien .
(3) Dans le h au t Moyen Age e t à l'époque contem poraine, dans plusieurs 
pays l'indice céphalique s ’élevait (sans in tervention des élém ents brachy- 
crâniens). La brachycéphalisation apparaissait quand les d iam ètres avaient 
les dimensions déterm inées. Le changem ent de la forme aboutissait à l’ap p a­
rition des variétés ay an t l ’indice de 82-84 e t s ’opérait en un b ref laps de 
tem ps. Mais les formes surgies se conservaient dans des conditions stables 
d u ran t plusieurs siècles. Elles caractérisaient une phase déterm inée de 
l ’évolution.
(4) Au siècle actuel dans plusieurs pays à l’indice élevé, la débrachy- 
céphalisation se déroulan t indépendam m ent des brassages en tre  les groupes 
fu t constatée.
(o) Les changem ents de l’indice céphalique (l’accroissem ent ou la réduc­
tion) s ’opèrent grâce aux  changem ents des dimensions des deux diam ètres 
dans l ’ordre bien déterm iné. La capacité du crâne lors du m ouvem ent de 
l ’indice céphalique change peu. Les variétés dolicho e t brachycéphales se 
d istinguent par la forme de la base cartilagineuse du crâne.
(6) La différence des dolicho et brachycrânes ap p a ra ît en bas âge.
(7) Les facteurs exogènes, à quelques exceptions près, exercent une in ­
fluence insignifiante sur le développem ent de la forme de la boîte crânienne.
(8) L ’hypothèse de l'hétérosis e t du changem ent du cercle des mariages 
ne fourn it pas une explication satisfaisante des changem ents de l'indice 
céphalique par époques.
(9) Le changem ent de la dom inance de gènes, exerçant une influence 
di recte ou indirecte sur l ’accroissem ent des deux axes de la boîte crânienne, 
constitue un facteur im p o rtan t des m odifications de forme de la tê te  par 
époques.
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L ’EVOLUTION SECU LA IR E DES POPULATIONS 
SU BFO SSILES ET R EC EN TES
p a r
G. O l i v i e r
LABORATOIRE D ’ANTHROPOLOGIE, UNIVERSITE DE PA RIS
L ’étude de l ’évolution séculaire ne se ram ène pas à la seule constata tion  
de m odifications progressives; elle com porte aussi la recherche du m éca­
nisme de ces variations et, en dernier ressort, de leur déterm inism e.
Les problèm es posés ne sont pas les mêmes que ceux de l’H om inisation: 
il ne s ’agit plus de com prendre les raisons d 'une spéciation singulière 
(l’apparition  de l ’espèce hum aine), mais de la raciation (de la form ation 
des races hum aines). P our être  différents, les problèmes sont to u t aussi 
difficiles à résoudre; ils se ram ènent à des questions de mécanisme évolutif: 
nos théories sur l ’E volu tion  sont-elles suffisantes pour to u t expliquer? 
Le recul du Temps ne nous oblige-t-il pas à envisager de com pléter ou de 
transform er la théorie syn thétique ? Mais com m ent ?
En m atière d ’évolution séculaire des populations récentes, il y  a des faits 
connus: la gracilisation, la brachycéphalisation, l ’accroissem ent de sta tu re . 
Il ne s ’agit pas pour nous de redire ce qui a déjà été d it, ou d ’en discuter 
des détails. I l fau t ad m ettre  les faits, au  besoin en gros seulem ent, e t envi­
sager les points obscurs et les thèm es de recherche que cela suscite.
LA G R A C IL IS A T IO N
Sa mise en évidence a été effectuée dans les rapports de G. Debetz. Le fait 
m ajeur se résum e en une phrase: le squelette  hum ain se gracilise au  cours 
des millénaires.
Une prem ière réflexion v ient à l ’esprit: le squelette  n ’est que le tém oignage 
de l ’im portance de la m usculature. Si le squelette  et la den tu re on t perdu 
progressivem ent leur robustesse initiale, c ’est assurém ent que la m usculature 
s ’est réduite . A vant de chercher le pourquoi de cette  réduction, constatons 
que le ty p e  morphologique (structural) des individus a dû égalem ent se 
modifier: nos ancêtres subfossiles e t fossiles devaient être  plus brévilignes et, 
p ar rap p o rt à eux, nous sommes plus longilignes (indépendam m ent des 
variations de statu re).
Certes les term es « bréviligne » e t « longiligne » auraien t besoin d ’être 
soigneusem ent définis. Mais un prem ier moyen de vérifier l ’assertion p ré­
cédente réside dans l ’é tude de la carrure des épaules: les N éandertaliens 
avaien t un  indice claviculo-hum éral bien plus élevé que le nô tre, ce qui 
signifie q u ’ils avaien t des épaules plus larges ou des bras plus courts. Comme 
leur indice hum éro-fém oral est parfa item ent m oyen, cela perm et d ’affirm er 
q u ’ils avaien t des épaules plus larges, donc une m usculature thoracique et
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scapulaire plus puissante. E t  l'on voit la recherche à effectuer: étudier 
l ’évolution de ces indices chez les Hom m es du Paléolithique supérieur et 
du N éolithique, pour confirm er q u ’il s ’agit bien là d une évolution séculaire.
Pourquoi le ty p e  m orphologique s ’est-il modifié, pourquoi la gracilisation 
correspond-elle à  un ty p e  plus longiligne? L ’in terp ré ta tion  en est délicate. 
La seule donnée de com paraison don t on dispose n ’est qu 'une analogie: 
actuellem ent les populations rurales sont plus brévilignes que les citadins: 
elles on t le tronc plus long e t plus large, comme Schreider l ’a soigneusem ent 
étudié récem m ent. Deux hypothèses différentes, mais non exclusives, peu ­
ven t être  envisagées à propos des citadins. T out d ’abord la morphologie 
corporelle pourra it dépendre de « l ’effet de groupe », c’est-à-dire que la 
concentration hum aine dans les villes pourra it provoquer un ty p e  plus 
longiligne e t plus gracile. Cette première hypothèse ne nous explique pas 
com m ent se p roduit le phénom ène: on peu t certes invoquer la sélection 
naturelle, mais pour q u ’il ne s'agisse pas d une simple incan ta tion , il faudrait 
prouver que la fécondité des longilignes est plus forte en milieu urbain  
q u ’en milieu rural. Il serait bon aussi de vérifier que le squelette des ru raux  
est plus robuste que celui des citadins.
Dans la seconde hypothèse à envisager, les différences de ty p e  corporel 
e t donc de gracilisation seraient consécutives aux différences de sta tu re . 
Certes on ne peu t nier qu 'il existe en tre  au tres chez les anim aux dom estiques 
des types m orphologiques, indépendants de la taille globale. Mais il est 
certain  aussi que les variations de sta tu re , chez l'H om m e, font appara ître  
des variations illusoires de ty p e  corporel: car l ’accroissem ent vertical ne 
s ’accom pagne pas d ’une accroissem ent proportionnel dans le sens tra n s ­
versal; finalem ent les su jets de grande taille  paraissen t en moyenne plus 
longilignes, ceux de petite  taille  plus brévilignes. I l est probable que, si on 
le cherchait (ce qui est à faire), on le re trouvera it au niveau du squelette 
à condition de ne pas opposer les grands nordiques à squelette  robuste aux 
pe tits  m éditerranéens graciles, mais d 'é tu d ier le phénom ène sur une même 
population, éventuellem ent même dans le tem ps. C ette seconde hypothèse: 
lien en tre  gracilisation e t plus grande s ta tu re  est valable lo rsqu’on passe 
des N éandertaliens aux Hom m es de Cro-Magnon, ou bien des N éolithiques 
aux Hom m es actuels; le m écanisme évo lu tif en serait simple: on sa it que 
m ain tenan t les su jets qui q u itten t la cam pagne pour aller vivre en ville 
on t besoin, pour s ’y ad ap te r (et s 'y  décider) d ’avoir des qualités de caractère 
e t même d ’intelligence, sans doute liées à la s ta tu re ; car il existe déjà une 
corrélation m ystérieuse en tre  s ta tu re  et intelligence. Une évolution séculaire 
vers un ty p e  plus longiligne et plus gracile pourrait être analogue au phé­
nom ène de l'im m igration e t résu lter d ’une pression sélective en faveur de 
su jets ay an t un caractère différent, plus ad ap té  à la concentration hum aine. 
On peu t même im aginer que l ’intelligence présente aussi un accroissem ent 
séculaire; même si sa p a r t héréditaire n ’a pas changé, les facteurs p e rm e ttan t 
son épanouissem ent se sont accrus (hérédité sociale de l'intelligence par 
cap italisation  com m unautaire de l'acquis, év itan t à chacun de re trouver les 
mêmes données de base, de refaire les mêmes expériences). A mon avis, 
c ’est là un poin t très im p o rtan t pour l ’avenir de l ’Hom m e. Cette opinion 
rejo int d ’ailleurs la conception m arxiste du progrès par le trava il. Mais 
dans les deux cas on peu t y  opposer l'objection suivante: la corrélation 
qui existe en tre  les deux phénom ènes, par exemple en tre  s ta tu re  et intelli-
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gence, n ’est pas un lien de cause à effet, chacun des deux devan t dépendre 
d ’un troisièm e facteur, com m un mais ignoré ju sq u ’à présent: la sélection 
à  l ’im m igration (im m igration urbaine ou à grande distance) joue sans 
doute sur un caractère méconnu, à rechercher (cela fait beaucoup de recher­
ches com plém entaires à effectuer !). E n fin  le ty p e  longiligne des citadins 
de l ’an  2 000 peut n ’avoir rien de commun avec la tendance séculaire à la 
gracilisation depuis 10 000, les mêmes causes pouvan t ne plus produire 
les mêmes effets. T out ce que je viens d ’évoquer n ’est basé que sur une 
analogie.
La gracilisation du crâne n ’est que le s tade ultim e de la réduction des 
« superstructures », c ’est-à-dire des torus et des saillies exocrâniennes (et de 
la denture) de nos ancêtres Hominidés. Il fau t le souligner pour deux 
raisons.
D ’abord la gracilisation pourra it n ’être que la m anifestation d ’une te n ­
dance évolutive régressive, ay an t débuté av an t ou en même tem ps que 
Г H om inisation, pouvan t même avoir dépassé son objet e t ses causes initiales 
(et être donc incom préhensible pour nous).
E nsuite les superstructures crâniennes des P rim ates actuels sont fonction 
à la fois de la taille globale et du ty p e  corporel du Singe considéré; ainsi 
elles prédom inent chez le plus gros des Cynomorphes, le Cynocéphale; elles 
sont très atténuées chez le Gibbon, qui est très longiligne; elles atte ignen t 
leur m axim um  chez le Gorille, à la fois parce q u ’il est plus grand  et parce 
q u ’il est plus robuste. Il y  a d ’ailleurs un fait paradoxal e t pas assez souligné: 
les superstructures crâniennes- se sont exagérées des Cynomorphes aux 
Pongidés e t aux Pré-H um ains, pour régresser ensuite chez Hom o sapiens 
en dépit de notre plus grande taille. On rev ien t p ar ce détou r à la preuve 
de m odifications du ty p e  corporel, dont la gracilisation est le tém oin. 
A utrem ent d it, le fron t serait moins fuyan t, ie crâne moins allongé, les 
dents plus petites, parce que le ty p e  corporel s ’est m odifié dans le sens 
longiligne.
On voit tou tes les recherches qui resten t à faire dans ce dom aine: essen­
tiellem ent différencier la p a r t  de la taille globale de celle du ty p e  (« shape 
and size », forme e t form at); égalem ent distinguer les m odifications qui 
peuvent avoir été produites sim ultaném ent p ar plusieurs causes (ainsi le 
relèvem ent du front, la réduction de longueur de la tê te , etc.).
L A B R  AC R Y C E  P 11 A L IS  A T I ON
Il s ’agit là d 'une des caractéristiques m ajeures des populations subfossiles 
et récentes. Ses m odalités sont bien connues des préhistoriens; av an t 
d 'envisager ses causes, il fau t exam iner un phénom ène qui lui est lié: 
la dysharm onie crânio-faciale.
On n ’a jam ais n ettem en t défini à p a r tir  de quand une face large et 
courte, associée à une tê te  allongée, devenait dysharm onique, au sens de 
cromagnoïde. Il existe d ’ailleurs un phénom ène inverse: face étro ite  et 
longue avec un crâne court (Dinariques). D ans le prem ier cas, j ’ai im aginé 
un procédé très im parfa it qui perm et de constater que la dysharm onie 
s ’a ttén u e  au M ésolithique pour d isparaître  au N éolithique (avec des p e r­
sistances individuelles).
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U n des élém ents de la dysharm onie classique est la largeur bizygom atique 
de la face, don t la réduction est considérée d 'ordinaire comme un fait de 
gracilisation. J e  ne le conteste pas car la brachycéphalisation n ’est q u ’une 
m anifestation particulière de la gracilisation. Mais on n ’a pas assez insisté 
sur ce fait curieux que la réduction de largeur de la face s ’accom pagne d ’une 
augm entation de la largeur de la tê te , au cours des siècles. A l'in térieur 
d ’une population norm ale, il existe une corrélation directe en tre les deux 
largeurs, de la tê te  e t de la face; au contraire la tendance évolutive semble 
être  une corrélation inverse. E n réalité, lorsqu’on envisage les liens entre 
ces deux mesures, du Paléolithique supérieur aux tem ps actuels, on trouve 
une corrélation intergroupale directe, mais très lâche. I l n ’y a pas eu inver­
sion du sens de la corrélation, mais changem ent du niveau de la corrélation. 
I l en est de même en tre longueur de la tê te  e t h au teu r de la face: pour une 
longueur donnée, on trouve en m oyenne une hau teu r faciale qui diffère 
su iv an t l'époque.
Une source féconde de recherches consisterait à analyser ce tte  évolution 
diachronique des niveaux de corrélations entre dimensions du crâne.
Le m écanisme évo lu tif le plus com m uném ent adm is pour expliquer 
l'élargissem ent de la tê te  e t le réti’écissement de la face est la m oindre 
influence des muscles m asticateurs. J e  ne reviens pas sur l ’argum entation, 
qui est connue, e t discutée p ar certains. Cette explication classique a 
l ’avantage de convenir aux deux dimensions envisagées, pu isqu 'on adm et 
curieusem ent que des muscles m asséters puissants écarten t les arcades 
zygom atiques, tand is que des muscles tem poraux  puissants rétrécissent 
les fosses tem porales ! C ette conception est confirmée, on le sait, p a r la 
réduction  de la den tu re e t un trav a il qui reste  à faire est la mise en parallèle 
de l ’indice dentaire  de Flower, de l ’indice céphalique e t de la dysharm onie 
cranio-faciale. E nfin  on connaît les in terp ré ta tions données de ce phénom ène: 
dérive génique e t su rto u t relâchem ent de la pression de sélection.
Ces explications contiennent certainem ent une p a r t  de vérité, mais pas 
to u te  la vérité. Ainsi on conçoit mal que des populations voisines, ayan t 
le même régime alim entaire, se soient les unes brachycéphalisées, les autres 
non (ainsi les Alpins et les M éditerranéens). E t  su rto u t la p a r t d 'influence 
des muscles m asticateurs sous-entend que ceux-ci m ain tenaien t des p ropor­
tions crâniennes qui, sans cela, se seraient modifiées; la pression sélective 
en faveur d 'u n  appareil m asticateur pu issan t au ra it joué un rôle négatif, 
celui d ’em pêcher la m anifestation d ’une au tre  tendance, celle qui se p roduit 
actuellem ent. A utrem ent d it, il doit y avoir deux phénom ènes superposés: 
d 'u n e  p a r t ce tte  orthogénèse m ystérieuse qui gracilise no tre  squelette et 
a rrond it no tre tê te , d 'au tre  p a r t  l'influence des muscles m asticateurs (donc 
de l ’alim entation, de la vie sociale) qui a contrarié longtem ps la prem ière 
tendance.
Aussi l ’essentiel consiste à analyser cette  orthogénèse. Simpson a m ontré 
que Гоп peut l'in te rp ré te r à la lueur de la théorie syn thétique et le term e 
ne doit pas nous effrayer: il fau t le prendre comme caractérisan t un fait, 
une tendance, dont l ’explication reste à donner.
Le rôle du cerveau est avancé p a r certains auteurs; il n ’est pas impossible 
en effet (mais cela reste à prouver) q u ’il y  a it eu des changem ents de p ro ­
portions des lobes cérébraux du  genre Homo (ainsi le lobe frontal) e t même 
des m odifications d ’im portance de telle ou telle fonction corticale. 11 pourra it
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s 'ag ir d 'u n  phénom ène très ancien, don t nous constaterions les m an i­
festations term inales su r les populations récentes. Ces m odifications céré­
brales devraient logiquem ent être  liées aux changem ents de conditions de 
vie, dont on sait l’im portance chez les populations actuelles: agriculture 
e t sédentarisation des Néolithiques, urbanisation  récente; bref, vie sociale 
e t réam énagem ent cérébral au raien t pu produire la brachycéphalie.
M alheureusem ent les données fournies p a r des populations actuelles ne 
nous ap p o rten t pas de preuves suffisantes. Les citadins sont en général 
moins brachycéphales cjue les ru raux . Les corrélations en tre l ’indice cépha­
lique e t les conditions de vie économiques e t familiales sont bien plus faibles 
q u ’entre le même indice e t les variations du milieu na tu re l (pluviom étrie, 
tem pérature, s tru c tu re  géologique du sol). Comme ces conditions clim ati­
ques on t subi des fluctuations im portantes (optim um  clim atique après la 
dernière glaciation), on peu t difficilem ent aussi leur a ttrib u e r un rôle exclusif 
dans la brachvcéphalisation.
Les deux seuls faits à peu près certains qu il faille re ten ir pour expliquer 
la tendance à l'arrondissem ent de la tê te  sont d 'une part le brassage géné­
tique (métissage interne), d 'au tre  p a r t  la m ortalité  plus précoce des dolicho­
céphales (Bielicki e t Welon); dans ce dernier cas, le fait n ’est peu t-ê tre  
valable q u 'à  certaines époques. Mais il doit y  avoir d ’au tres explications 
possibles: ainsi il se pourra it que les sujets à squelette plus gracile e t tê te  
plus courte aient eu une plus grande résistance aux épidémies d ’autrefois. 
L 'H om m e récent au ra it été pris en tre  la nécessité d 'avo ir une puissance 
m asticatrice suffisante e t une pression sélective inverse en faveur d ’un ty p e  
squelettique gracile. La brachvcéphalisation se serait p roduite p a r suite du 
progrès social (découverte de l'agriculture) e t de la m oindre nécessité d ’avoir 
une forte denture; puis elle se serait arrêtée lorsque la Médecine a supprim é 
les grandes épidémies e t la m ortalité  différentielle de tel ou te l ty p e  crânien.
Car la  dé-brachycéphalisation, constatée en prem ier p a r nos collègues 
suisses, semble s 'accentuer, en F rance en particulier. Sans doute y  a-t-il 
une p a r t d 'influence de l ’accroissem ent de la s ta tu re , en tra în an t un crâne 
plus long e t plus hau t, donc moins large; mais to u t se passe comme s ’il 
y  ava it des fluctuations à la recherche d ’un équilibre norm al.
On a to r t  de lim iter l ’étude de l ’évolution séculaire à certaines dimensions 
céphalo-faciales. A celles des dents, signalées plus hau t, il faud rait a jou ter 
les dimensions du nez: d 'ap rès des docum ents inédits, il sem ble que le nez 
devienne plus é tro it depuis un siècle, cela su rto u t chez les populations qui 
avaient le nez plus large. Comme pour d ’au tres caractères, il y a une te n ­
dance au nivellem ent des différences, à l'égalisation, peu t-ê tre  p a r sim ilitude 
des influences externes.
LES V A R IA T IO N S D E ST A T U R E
On a l'hab itude de dire « accroissem ent séculaire de s ta tu re  ». Mais to u t 
dépend de la perspective. Le phénom ène est récent e t d a te  su rto u t d ’un 
siècle. Il est lié sans aucun doute à la dim inution de la consanguinité du 
siècle dernier; car S u tte r a bien m ontré qu 'en France, av an t la R évolution, 
il y  av a it bien moins de mariages consanguins qu 'au  X IX e siècle. L 'accrois­
sem ent de s ta tu re  n ’est donc pas ta n t  en rap p o rt avec le brassage des popu-
lations consécutif à l'ère industrielle que, de façon plus précise, à la restric­
tion  de la consanguinité; le m écanisme génétique est d 'ailleurs semblable. 
Mais c 'est ici encore un phénom ène su rto u t négatif, qui supprim e les inhi­
bitions et égalise les m oyennes autrefois dissemblables.
E tudions m ain tenan t le fait avec plus de recul. Les Hom m es du Paléoli­
th ique supérieur avaien t une taille moyenne analogue à la nô tre (171 cm, 
e t non 180 comme on le d isait autrefois). Or la s ta tu re  s'abaisse au Méso­
lith ique e t au N éolithique ancien. On l'explique d 'ordinaire en d isan t que 
les Hom m es du M ésolithique é ta ien t une population vestigiale et dégénérée 
e t que les Hom m es du N éolithique ancien venaient du Proche-O rient. Mais 
il est impossible de penser que ces Hommes du M ésolithique e t du N éolithique 
ne descendaient pas d ’Hom m es du Paléolithique supérieur. Il fau t donc 
im aginer que la transform ation  du ty p e  ancien aux types récents s ’est 
effectuée sur les moins grands des Hommes du Paléolithique supérieur, 
ou, ce qui rev ien t au  même, que la sélection a joué en faveur des plus petits 
lors de l'évolution. E t l ’on voit combien la question se complique, car cela 
contred it ce qui a  été d it précédem m ent sur la gracilisation e t l ’évolution 
vers un ty p e  longiligne.
Du N éolithique au siècle dernier, la s ta tu re  est passée de 160 à 165 cm 
environ; mais il y  a eu de telles fluctuations locales q u ’on a été conduit, 
d ’au tres caractères aidan t, à décrire de nom breuses sous-races européennes, 
variables au cours des tem ps (la synthèse vient d ’en être  faite p ar P iquet). 
On om et tro p  souvent de rappeler q u ’à l'inverse de l ’indice céphalique, 
la s ta tu re  varie moins avec le milieu n a tu re l qu 'avec le milieu social (pro­
fession, s tru c tu re  de la famille) - e t je laisse de côté la corrélation avec les 
ap titudes intellectuelles.
F inalem ent l'évolution de la s ta tu re  est essentiellem ent un phénom ène 
récent; au p a rav an t il y  a eu su rto u t des fluctuations séculaires, difficiles 
à analyser fau te de données su r les conditions de vie des hommes dont les 
restes on t été trouvés. On ne pourra que procéder par analogie avec les 
faits mis en évidence p ar la génétique des populations actuelles, dont 
D. Ferem bach a bien m ontré q u ’il fallait l’appliquer à nos connaissances 
su r les peuples préhistoriques.
Il est essentiel d ’envisager l'évolution fu ture: car on sa it (pie le gigantism e 
est un processus de disparition des espèces. Mais une étude d 'A ubenque nous 
rassure à ce propos: l ’accroissem ent de sta tu re , chez des é tud ian ts, ten d  à 
dim inuer régulièrem ent et, si les conditions resten t les mêmes, un « plafond » 
sera a tte in t b ientôt. Mais no tre  mode de vie est destiné à changer et il est 
u rgent d 'analyser tous les facteurs qui m odifient la s ta tu re , ainsi que les 
au tres dimensions corporelles.
LA  R A C IA T IO N
L ’évolution séculaire des populations subfossiles e t récentes conduit to u t 
d ro it au problèm e de la form ation des races, ou « raciation ». Seul Coon 
estim e que les races existaient déjà, en potentiel, dès le stade p ithécanthro- 
pien. L a quasi-to talité  des anthropologistes actuels pensent que les races 
se sont formées avec l'H om o sapiens e t se sont diversifiées depuis. Pour 
certains, les N éandertaliens form aient une race, au jourd 'hu i disparue; cette
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opinion est plausible, car les races peuvent apparaître , se transfo rm er et 
d isparaître. Alors que des races anciennes sont apparues p a r isolem ent 
d ’un groupe, les races de form ation to u te  récente proviennent du  croisem ent 
de races précédentes; je les laisse de côté, car l ’évolution séculaire doit être 
étudiée, avec plus de p rofit, en dehors des faits de métissage.
De m êm e q u ’au cours des m illénaires il y  a des espèces qui n ’évoluent 
pas et d ’au tres qui se transfo rm ent constam m ent, de même il est v ra i­
sem blable qu 'il existe des races très anciennem ent fixées (les A ustraliens 
peut-être), d ’au tres en perpétuelle évolution. C’est ici q u ’in terv ien t 
l'évolution séculaire des caractères anthropologiques: c ’est assurém ent 
un des processus de la différenciation en races e t de la transform ation  
de celles-ci.
Mais à côté des caractéristiques examinées plus hau t, il est probable que 
d ’au tres on t évolué égalem ent: ainsi la p igm entation cutanée, bien que les 
restes fossiles ne perm etten t que des hypothèses. R eprenan t une idée de 
M ontandon, on peu t estim er que les tra its  négroïdes, mongoloïdes ou 
europoïdes, se sont accentués au  cours des siècles, avec des variations con­
duisan t à des sous-races. Peu à peu les Noirs seraient devenus plus Noirs, 
les Blancs plus blancs, etc.
C’est m ain tenan t que les difficultés com m encent. On connaît les m éca­
nismes sélectifs qui ont favorisé la m élanoderm ie e t la p latyrh in ie  des Noirs. 
Mais on ne com prend pas du to u t la forme crépue des cheveux (ni la p er­
sistance de grosses dents, d ’où le prognathism e). La forme des cheveux peu t 
certes dépendre d  une m utation  de hasard; il faud rait alors que celle-ci a it 
diffusée rapidem ent sur une étendue considérable, en Afrique e t en Mélanésie, 
car on ne peu t im aginer deux m utations indépendantes su rvenan t justem ent 
sur des M élanodermes. Or, en supposant des cercles de m ariage de 30 km , 
la diffusion d 'u n  gène m e ttra it 40 000 ans pour aller de Paris à Pékin. I l y  
a donc là une impossibilité, ou un phénom ène mal compris. P eu t-ê tre  
existe-t-il des liens méconnus en tre  les caractères ad ap ta tifs  e t ceux que 
l ’on croit non-adap tatifs. Ce qui est un nouveau thèm e de recherches à 
développer, pour tous les grands caractères raciaux d ’ailleurs.
En m atière de volum e des dents e t de prognathism e (les deux a llan t de 
pair), on se trouve devan t une situation  égalem ent difficile: pour que la 
sélection a it conservée de grosses dents chez les Noirs, il faudrait prouver 
que ceux-ci sont restés des chasseurs ju sq u ’à une époque très récente; 
actuellem ent beaucoup de populations africaines on t une alim entation 
molle, avec fort peu de viande, ce qui ne concorde pas avec leur 
denture.
Pour la bride mongolique e t l ’aplatissem ent de la face, on invoque l ’in ­
fluence du ven t froid des steppes asiatiques d ’autrefois. Mais l ’em bryon de 
tou tes les races a les yeux légèrem ent bridés, ce qui d ispara ît à la naissance. 
La sélection serait donc in tervenu  en m ain tenan t chez l ’adu lte  un caractère 
fœ tal. E lle au ra it dû  agir dans le même sens chez les Hom m es du Paléoli­
th ique supérieur, soumis à un clim at sem blable; or on n ’a aucune raison 
de supposer que l ’Hom m e de Cro-Magnon avait les yeux bridés et q u ’il 
a it perdu ce caractère.
Il ne semble donc pas que le processus de m utation-sélection explique 
to u t; il est purem ent verbal de to u t lui a ttrib u er. P o u rtan t je n ’ai pas d ’autres 
in terp ré ta tions à vous offrir, je constate seulem ent un fait.
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Ces exemples son t destinés à  m ontrer la com plexité des problèmes que 
pose aux  anthropologistes l ’évolution séculaire des caractères anthropolo­
giques. C’est ce qui fait l ’in té rê t du su jet, pu isqu ’il nous offre de nom breuses 
perspectives de recherches nouvelles: mise en évidence de faits e t essai 
d ’in terp ré ta tion . Car l ’A nthropologie ne do it pas se contenter de décrire 
l ’H om m e e t ses variations, elle doit s ’efforcer de les analyser e t de les 
com prendre.
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R acial genesis and  ethnogenesis deal w ith  th e  problem s of th e  twofold 
developm ent of m ankind, which is due to  th e  biological and  social charac­
teristics of m an. As a result o f social labour, m an subdues natu re , rem aining 
a t  th e  sam e tim e its organic p a r t.
The developm ent of m ankind differs essentially from  th a t  of th e  anim al 
kingdom , which is directed by  th e  laws of biological evolution. As it  has 
been known since Darwin, th e  m ost im portan t factors of th e  developm ent 
of species are variab ility , hered ity  and n a tu ra l selection, which ensures 
th e  adap ta tion  of individual characters to  th e  environm ent. This la tte r 
factor lost its im portance in hum an evolution owing to  an active connec­
tion w ith th e  environm ent and  is being su b stitu ted  by social factors, 
which, in tu rn , influence on variab ility  and th e  laws of heredity.
In  th e  early  h istory  o f m odern m ankind in th e  Stone Age - variab ility  
played a m uch more im p o rtan t p a r t  th an  la te r on. This is shown by  th e  
considerable polym orphism  of m an detectable on the  skulls from  th e  U pper 
Palaeolithic and Mesolithic Ages. I t  was at th is tim e th a t th e  developm ent 
o f th e  races of recent m an had  sta rted .
The problem s of the  origin and genesis of the  hum an races still aw ait 
clarification. At the  early  stages of developm ent the  reactions of hum an 
organism  to  environm ental influences were more pronounced, especially 
regarding th e  functional characteristics of p a rts  of th e  body which were 
in touch  w ith th e  environm ent (the skin and  its accessory organs). U nder 
d ifferent conditions certain  im m unobiological properties m ay develop. All 
these are in close connection w ith processes of acclim atization and the  
adap ta tion  of hum an organism to  regular labour activities and social environ­
m ent. The developm ent of th e  forces of production and social relations 
are bo th  responsible for changes in th e  environm ent, thus creating an  a r t i ­
ficial m edium  w ith  several grades of unfavourableness, in which th e  ad ap ­
tive and  genetic processes of m an are realized. These processes depend less 
and  less on n a tu ra l conditions, b u t ra th e r on th e  social ones, the effect of 
which is determ ined by  the grade of isolation of the ethnic and  social group. 
The general trend  of social developm ent is the  decreasing isolation of d if­
ferent ethnic groups and  an increasing interconnection between these 
groups involving th e  whole of m ankind.
H um an races are groups of people arisen historically on a certain  te rrito ry  
and  characterized by common origin and  by  certain  com binations o f basic 
characters m anifested in peculiarities of features, bodily constitution and 
in  immunobiological properties.
H um an races are biological categories and  should be stud ied  w ith  the 
m ethods of biology. A lthough th e  n a tu re  of th e  races is biological, their 
developm ent according to  th e  laws of biology is subm itted  to  th e  historical 
process.
This should be th e  leading principle of all anthropological investigations, 
because if  th is  is ignored, theories which are rem ote from science m ay 
arise.
The historical developm ent of m ankind  involves th a t  of th e  forces of 
production as well as of social relations. This had led to  th e  form ation 
o f social groups th a t  had  a tta in ed  various grades o f developm ent under 
d ifferent conditions. A t firs t these groups were form ed based on blood 
relations, b u t la ter th ey  becam e ethnic units such as tribes, tr ib a l unions, 
peoples, nations. E thnos is a  social notion denoting various groups of 
peoples. E thn ic com m unities are social un its comprising people living on 
a  given te rrito ry  and characterized by a common language, culture, 
m en tality  etc.
Levin and  Cheboksarov (1955) worked ou t a system  of ethnohistorical 
regions, where various cu ltu ra l com m unities had  developed as a resu lt of 
a long historical developm ent. The historical background o f th is process 
was th e  interconnection and  m utual relations of th e  peoples inhabiting 
these territories. The boundaries and  characteristics of these ethnohistorical 
regions are not s ta tionary , b u t w ithin a certain  period th ey  were a historical 
reality.
The cultural-historical regions should no t be confused w ith economic- 
cu ltura l types (units) which, according to  Levin and  Cheboksarov, are 
historically formed complexes of economical and cu ltu ra l characteristics 
of any people. The various types comprise peoples, which under certain 
natural-geographical conditions can be characterized w ith th e  sam e level 
of economic and  social developm ent. The sam e econom ic-cultural ty p e  can 
be found for peoples inhabiting regions th a t  are geographically far ap a rt, if 
the  level of th e  productive forces has atta ined  an identical level under 
identical n a tu ra l conditions.
As an example, th e  above au thors describe the  econom ic-cultural types 
th a t  had  developed in Siberian te rrito ry . These are: arctic hunters-fisherm en, 
river fisherm en, ta ig a  reindeer breeders-hunters, and  tu n d ra  reindeer 
breeders. Each ty p e  of economy had been developed by different peoples 
som etim es te rrito ria lly  d istan t.
E thno-historical regions th a t  developed over th e  te rrito ry  of Siberia 
are as follows: Yam alo-Taim yr, W est-Siberian, A ltai-Sayan, East-S iberian 
and Am ur-Sakhalin. The peoples of these regions show cu ltu ra l characteris­
tics th a t  are not always linked to  a definite econom ic-cultural type, never­
theless show signs of long-time and close connections.
Econom ic-cultural types and ethno-historical regions were d ifferent also 
in ancient tim es. So, for exam ple, th e  spreading of th e  cultures of pain ted  
p o tte ry  of th e  Neolithic Age and  Bronze Age over th e  large te rrito ry  of 
Europe and Asia were no t linked w ith definite ethno-historical com m unities. 
Such cultures as the  Tripol, Anau, and  Yanshao represent economic- 
cu ltura l types th a t  developed in different ethno-historical regions.
As an exam ple of an ancient ethno-historical cu ltu ra l com m unity we 
m ay m ention th e  Andronovo culture of the  Bronze Age which had developed
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over th e  large te rrito ry  of South Siberia and  K asakhstan  where alm ost all 
inhabitan ts belonged to  one race.
The inhab itan ts  of ethno-historical regions always belong to  th e  sam e 
racial types. F or instance in th e  W est-Siberian region th e  U ra l racial ty p e  
had developed; in th e  A ltai-Sayan region, th e  C entral Asian racial type; 
in th e  E ast-S iberian region, th e  Baikal type; in th e  A m ur region, the  
A m ur-Sakhalin ty p e  and  in th e  K am chatka-C hukotka region, th e  Arctic 
type.
In  Soviet C entral Asia th e  following ethno-historical regions were s itu ­
ated : one to  th e  west of th e  A m u-D arya river, th e  second betw een the  
Amu- and  Syr-D arya rivers and  th e  th ird  north -east o f th e  S yr-D arya 
river. The principal races in these regions were th e  M editerranean, the  
Central-Asian in terfluv ial and  th e  South-Siberian races.
The race com position o f ethnic groups is connected w ith th e ir develop­
m ent. Therefore, th e  s tu d y  of th e  anthropological types o f ethnic groups 
(tribes, peoples, nations) can help to  com prehend th e ir history. A change 
in racial ty p e  m ay te ll us abou t th e  arrival of ano ther ethnic group, som e­
tim es from  far away. The m ixing of races, recorded on a definite te rrito ry  
in some historical period may indicate certain historical events.
Stabile or changing race com position o f a population, as detected  by 
anthropological analysis, reflects th e  h istory  of separate  ethnic groups 
and  units. Thus, th e  findings of anthropology m ay serve as h istorical 
sources for archeology, ethnology and  linguistics m utually  com plem enting 
one another. Language and culture can spread independently  o f racial 
types, b u t th e  opposite will never happen (Debets, Levin and  Trofim ova 
1952). For this reason th e  spreading o f an  anthropological ty p e  on a definite 
te rrito ry  reflects certain  ethno-historical processes.
Soviet anthropologists have payed  m uch a tten tio n  to  anthropological 
d a ta  in solving questions of ethnogenesis. A nthropological d a ta  are p a r tic ­
ularly  useful when historical, ethnological and  linguistic sources are inade­
quate or absent.
Anthropological sources are especially valuable when used for th e  investi­
gation of th e  ethnogenesis o f regions of W est Siberia, C entral Asia, and 
South Asia where th ere  are connection zones of th ree  principal races. 
Here, in addition to  th e  races, those arising from  interconnection are to  be 
observed, too. Besides, one m ust consider th e  changes o f anthropological 
types in th e  course o f tim e, as well as th e  size of th e  m ixed groups, etc.
As an exam ple let us m ention th e  palaeoanthropological studies concern­
ing Soviet Central Asia, which have proved to  be very  effective in solving 
a num ber of questions of racial genesis and ethnogenesis in  th is region. 
The eastern  branch of th e  P rotoeuropean race, which in th e  Bronze Age 
was represented there  by th e  Andronovo type, la ter p a r tly  developed in ­
to  the  more graceful C entral Asian in terfluv ial racial type, and, by m ixing 
w ith the  Mongolian race, p a r tly  formed th e  South-Siberian type. In  the  
developm ent of th e  C entral Asian population and  th e  in terfluv ial racial ty p e  
also the  M editerranean race, which occupied th e  southern  d istricts o f Soviet 
Central Asia in th e  Neolithic and the  Bronze Ages, took p a rt.
Anthropological s tu d y  of ancient populations of th e  te rr ito ry  of th e  
Soviet Union has tu rn ed  out to  be very  fru itfu l in solving th e  ethnogenesis 
o f m any peoples dwelling here.
I t  has been shown th a t  preceding th e  developm ent of th e  Uzbek people 
a more ancient population inhab ited  th is te rrito ry , which adop ted  its 
nam e and th e  Turkish language from  one of the T urkish tribes. Similarly 
in th e  developm ent of the  K asakh  and  Kirghiz peoples considerable role 
had been played not only by th e  T urkish tribes, which settled  there  more 
recently, bu t also by th e  ancient, local ethnic groups.
U nfo rtunate ly  palaeoanthropological d a ta  are o ften  fragm entary  and 
scanty . In  some cases one m ust w ait for them  to  accum ulate. H istorical 
and  ethnological d a ta  help us in solving problem s o f racial genesis, as in 
th e  case of ethnic groups th is is always a reflection of historical develop­
m ent .
From  th e  biological point of view ethnic com m unities are populations 
in which some gene com position is m anifested. In  case of the  isolated devel­
opm ent of population th e  individuals m ay be sim ilar in appearance, in 
case o f different gene pulls. Such a homogeneous race ty p e  m ay be form ed 
by  persisten t isolation as well as by  continuous mixing. T h irty  years ago 
th is phenom enon was noticed by th e  ou tstanding  Soviet anthropologist 
A. I. Y arkho.
The basic conception of genetics is th e  possibility of independent in h erit­
ance o f th e  racial tra its , which, just like th e  genes connected w ith  them , 
m ay en ter in to  various com binations. This does not as a rule d istu rb  the  
basic anatom ical and  physiological characteristics of the hum an body, 
b u t creates a large individual variab ility  of th e  individual shape and types. 
This variab ility  is enhanced by the  influence of th e  environm ent.
All th is is connected w ith  the  d iversity  of the  direction of racial genesis, 
which m ust be considered in anthropological and ethnical investigations.
Alekseyev (1964, 1965, 1967) proposed th ree ways o f race form ation, 
which are connected w ith  certain  historical conditions of th e  existence 
of ethnic groups. One of th e  ways is m anifested if  m atrim onial bonds are 
lim ited by geographical or social barriers. The o ther is m anifested over 
broad areas in  the  absence o f geographical or social barriers. This type 
of race form ation is characteristic, for wide, no t isolated territories of m any 
countries. The th ird  is connected w ith periodical m odifications. These types 
are closely connected, because th e  social groups do no t develop in void. 
The differences in race form ation are due to  th e  geographical spreading 
of genes.
The types of racial genesis m ust be taken  in to  consideration in race 
analysis.
But th e  independence of th e  racial characters, as well as o f th e  genes 
which determ ine them , do n o t exclude th e ir com bined heritab ility . Their 
combined transm ission ensures the  preservation of race types for a long 
tim e in one or ano ther population when th e  concentration over a given 
te rrito ry  is preserved and  is no t sca tte red  am ong individuals. Thus for a 
great num ber o f characters th e  racial sim ilarity  of individuals w ithin 
th e  population is ensured.
Complex transm ission of racial characters indicate closely re la ted  gene 
com position. The more sim ilar gene complexes occur in a population, the  
more concentrated, i.e. less mixed, th is population is. Good exam ples of 
th is phenom enon are th e  skulls of some ethnic groups from  th e  Bronze 
and  Iron  ages from  C entral Asia.
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We cannot say why a given individual shows certain  com ponents o f racial 
characters or th e ir complex. Genetic processes m ay be m anifested in one, 
tw o or more races, in terbred  in d ifferent com binations during several 
generations. I t  m ay also be the  resu lt of processes as yet no t quite clear, 
which stim ulate  the  epochal changes of anthropological types. We cannot 
say  w hether separate  individuals o f different types in a population are 
representatives of d ifferent races, or of varieties of a race.
Even less can we decide w hether the  average com bination of signs in 
a given population, expressed in statis tica l param eters, is th e  resu lt of 
its autochton  developm ent, or the  outcom e of crossing between tw o or 
more different races in th e  past. In  o ther words, th e  num ber of races in ­
volved in the  historical developm ent of a population is not known.
C haracterizing th e  race ty p e  of a population by its average d a ta , independ­
ently  of w hether the complexes of character are concentrated  in single 
individuals or shown by several individuals in various com binations, m ay 
be admissible in th e  historical analysis of th e  origin of th e  popu lation . 
Every population m ay include a certain  num ber of individuals no t connect­
ed with it genetically (bv m arriage with individuals from ano ther ethnical 
group, affiliation, acceptance to  kin, etc.) Such cases, th e  num ber of which 
keeps increasing w ith th e  historical developm ent of m ankind, m ake popula­
tions, particu larly  those which grow fast or are created  artificially , more 
and  more variegated genetically. Such genetically nonhom ogeneous j>opu- 
lations are characteristic of newly created towns in novel industria l or agra­
rian districts.
The problem s and  m ethods of anthropological research in old, stable 
populations and  in newly created ones will be different.
The average d a ta  concerning various populations and th e ir race ty p e  m ay 
lie composed of d ifferent elements.
Often in the  investigated  group one can see the  predom inance of indi­
viduals o f a certain  race type, who are close to  the  average d a ta  owing to  
th e  com plexity of th e  racial character displayed by them . In  o ther cases 
individuals very diverse in ty p e  m ay predom inate or else individuals 
combining features of tw o or more races and  th e ir subdivisions. The ty p ­
ological analysis of individuals, counting, of course, w ith th e  large am plitude 
of individual variab ility , m ay substan tia lly  com plem ent th e  analysis of 
th e  race com ponents of a population, as th e  individual ty p e  reflects gene 
com plexity, which we cannot yet consider directly.
Populations consisting of a large num ber of individuals sim ilar in race 
ty p e  have been ind icated  by  skull series found in Central Asia, from  the  
Bronze Age, Iron Age and  o ther epochs. B u t from th e  sam e region series 
of skulls are known which are characterized by a large individual variety .
Nevertheless th e  com parison of th e  average occurrence of racial characters 
in two or more populations can give us an idea about th e  grade of th e ir 
sim ilarity  to  some, already  known, anthropological type. The presence of 
different race complexes in a population should stim ulate  th e  s tu d y  of 
its history, in order to  d ifferentiate the  m odern adm ix tu re of another 
race from m ixing in the  past.
This is why it is im p o rtan t in race analysis to  stu d y  in addition  to  th e  
racial characters in th e  whole population also their com binations in separate 
individuals, i.e. th e  registration of characteristic race types in a given
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group. The s tu d y  o f complexes o f characters in individuals, i.e . th e  typolog­
ical analysis of separate  types in a  population, m ay com plem ent its statis tica l 
analysis. Often when analysing palaeo-anthropological series consisting of 
a few skulls only, th e  typological analysis of these skulls in comparison 
w ith  th e  average d a ta  of o ther series is the  only m ethod to  be recom m ended.
I t  is im p o rtan t to  use definite delim iting characters in th e  typological 
analysis of races when establishing th e  various system atic categories: 
th e  principal races of m ankind and  their subdivisions. The principles of 
th e  taxonom ic significance of well distinguishable racial tra its  characters 
(which m ust no t be confused w ith the  racist principle of th e  nonequivality  ol 
races in  m ankind) forms th e  basis of th e  race analysis of_the Soviet an th ro ­
pological school. (Yarkho 1934)
The choice of delim iting characters is som etimes difficult, especially in 
th e  s tu d y  of series of skulls for the  d ifferentiation of th e  principal races. 
F or example, a large height or w idth  of face, which were considered as 
characteristic for th e  Mongoloid race, som etimes were also found in Europoid 
series, where it is difficult to  postu late  Mongoloid adm ixture. F u rth e r diffi­
culties arise when try in g  to  distinguish the  subdivisions w ithin th e  principal 
races. Ind iv idual analysis of skulls often allows us to  fix the  morphological 
complexes of a historically defined population. Unknown complexes of 
racial characters m ay be local types.
One m ust always take in to  consideration the  possibility of broad ind iv i­
dual variations and combine the  typological analysis w ith statistica l 
exam ination and a historical approach. Historical investigation will show 
w hether to  be contented w ith only th e  average param eters, or w hether a 
more detailed  analysis of th e  population is necessary. The com bination 
of the  average racial characters and th e ir d iversity  in a population m ay be a 
represen tative expression of th e  race ty p e  only if th e  individuals involved 
have sim ilar features. Such d a ta  are encountered in populations isolated 
for a long tim e, or if  th e  origin of th e  population is evidently  mixed, which 
som etimes is confirm ed by historical sources. B ut as the  variab ility  of char­
acters has lost its adap tive significance, we cannot say w hether th e  ex ­
trem es are due to  variab ility , or ex ternal influence.
Decom position of a population in to  its race elem ents raises different 
problem s: biological ones, in connection w ith the  s tudy  th e  hum an heredity, 
as well as h istorical ones, in connection w ith  th e  ethnogenesis of th e  various 
ethnic forms. H istorical inform ation can help anthropologists in assessing 
th e  genetical processes. In  th e  absence of historical d a ta  th e  anthropological 
analysis becomes an independent source of ethnogenesis.
The anthropological investigations of a population raises d ifferent ques­
tions, such as w hether defin ite typological im portance can be attached  
to  complexes of characters concentrated  in individuals, or w hether such 
individual com binations of characters can be considered a causal phenom ­
enon not linked to  the  genesis of the  population as a whole. I t  has also to  
be decided w hether it  is possible to  judge, on the  basis of th e  coexistence 
of different race types and  in term ediate forms in a population, th e  develop­
m ent of this population, i.e. its ethnogenesis m anifested in racial genesis.
The populationistic tren d  of racial studies denies th e  possibility of develop­
m ent of complexes of characters in separate  individuals, as a m anifestation 
o f gene pools reflecting th e  genetical p ast of a given population, and con-
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eiders all com binations of characters unjustified. Hence, its principal m ethod 
o f analysis is m athem atical, substitu ting  th e  biological and  historical 
analysis w ith hypothetical form ulas. A dherents to  th is trend consider 
th e  stu d y  of separate individuals in  a population and of th e  possible ways 
o f their genesis unjustified.
The extrem e typological trend  postulates, con trary  to  populationistic 
conception, only one gene factor (monogeneity) in th e  heredity  of race 
complexes. The typologists reduce th e  problem  of investigating a popula­
tion to  finding different race types and picking out th e ir race elem ents 
expressed by m athem atical formulas which include predeterm ined q u an ti­
ties o f race elements and th e ir complexes.
For both  extrem e schools m entioned, th e  conception of race as a complex 
o f separate  racial elem ents in a population is common. Both t ry  to  study  
these elem ents through average s ta tis tica l d a ta , as they  deem it impossible 
to  consider the  complex ty p e  of individuals genetically. O thers exaggerate 
th e  role of physical characteristics within the  individual complexes, and do 
no t pay  sufficient a tten tio n  to  the  range of variations of the  individual 
characters, overlapping som etimes th e  limits of th e  different races. A more 
realistic approach would be to  say th a t  racial characters are conditioned 
by several genetic factors (poligeneity), and  can be inherited as a whole as 
well as sp litted  and  com bined w ith o ther gene pools.
The racial peculiarities of an individual can correspond to  th e  average 
of the  generalized ty p e  in a given population. The higher th e  occurrence 
of such individual complexes in a group, th e  more homogeneous is its 
race ty p e  (of course th e  individual variab ility  of characters should also 
be tak en  in to  consideration).
Therefore, in th e  racial analysis of a population one m ust proceed from 
its geographical expansion and  possible historical relations (peaceful mixings, 
conquests, m igrations etc.). This m akes it possible for the  anthropological 
studies of populations to  operate no t only w ith the  mean statis tica l p a ram ­
eters and th e  am plitude of th e ir variations, bu t also to  analyse th e  racial 
features of th e ir individuals. The stu d y  o f individuals m ust also be subordi­
na ted  to  th e  principle of taxonom ic im portance of individual characters, 
has to  consider th e  geographical and historical d a ta  and to  define the  
ways of racial developm ent. One m ust not forget the  possibility of con­
vergent developm ent of physical characteristics within th e  whole popula­
tion  as well as in its  individuals.
The influence of th e  environm ent should not be left out of consideration 
either.
The typological analysis does no t m ean the  acknowledgem ent of tra n s ­
mission of a whole complex by one or tw o genes, characterizing a race 
type, bu t th e  heredity  of gene pools cannot be neglected either.
Such a typological analysis is not identical with th e  exposition of races 
and th e ir elem ents by  th e  “ typological school” of J . Chekanovskv, by 
whom the analysis of races is restric ted  to  only a few characters w ithout 
paying a tten tio n  to  th e ir taxonom ic im portance. According to  adherents 
to  th is school the  transm ission of complexes of race characters is invariab ly  
effected by one or tw o hered itary  factors and  th ey  do not recognize the  
independent transm ission of individual characters. Consequently they  
ignore th e  general s ta tis tica l analysis of a population and its historical and
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territo ria l conditions. One m ust no t confuse th is “ typological school” 
w ith th e  typological m ethods which are used in biology and  anthropology.
To compose a p ractical key for racial characters is n o t an  easy task . 
By composing a  race-diagnostical key m any questions arise, owing to  the  
fact th a t  th e  variab ility  of racial characters is a lternative . The individual 
characters and  some of th e ir com binations are n a tu ra l for d ifferent races 
often very rem ote. A lthough we acknowledge the  necessity for diagnostical 
keys in race system atics, we cannot regard  them  as form ally as if is done 
in botanies or zoology, where owing to  th e  strictness of n a tu ra l selection 
th e  system atical categories are traced  easily. In  some cases th e  characters 
used for distinguishing th e  various races em pirically are no t adequate for 
this purpose. I t  m ust be added  th a t  there  still does not exist a  properly 
worked out and  universally adopted  race classification. Therefore, th e  
keys worked out for race classifications reflect th e  views and  m ethods 
of various schools, often controversial. A form al use of such keys w ithout 
tak ing  into consideration historical and  geographical mom ents in the  devel­
opm ent of an  ethnic group studied m ay lead to  erroneous conclusion 
abou t th e  presence in th e  investigated  populations o f elem ents of races 
having never before come in to  contact w ith them  historically.
I f  a se t num ber of characters (usually only a few) is used for th e  analysis 
of all race types o f m ankind th e  idea of th e  race composit ion of a population 
and  its genesis becomes d istorted . Therefore, such keys m ust be applied 
w ith proper care. M any anthropologists, when diagnosing the  race com posi­
tion  of a population, use a schem atical delim iting key, differentiating a t 
firs t the  principal races, then  the  races of sm aller taxonom ic categories. 
Thus th e  com plicated m athem atical m ethods of race analysis often do not 
give more th a n  th e  simple m ethods of statistics for m aking more precise 
q u an tita tiv e  observations.
In  com parative evaluation of th e  nearness of the  average values of the  
types of populations or of separate  individuals according to  several charac­
ters, are no t always considered their taxonom ic relevants. This is th e  weak 
side of “ the  coefficient of race likeness” by K . Pearson and  o ther sim ilar 
m ethods. This is also the  weak side of the  qu an tita tiv e  considerations of 
“ race elem ents” in separate  individuals as well as in whole populations.
In  analysing th e  race composition of a population and the  q u an tita tiv e  
conten t of race elem ents in separate  individuals it  is necessary to  consider 
th e  taxonom ic m eaning of every race-diagnostical character, perhaps d en o t­
ing it  w ith  a definite coefficient. In  such case th e  sum m ary coefficient of 
“ race likeness” will become more exponential.
N aturally , a  coefficient w ith taxonom ic significance of the  individual 
race-diagnostical characters m ust be worked ou t for every taxonom ic 
category, and  th is is no t an  easy task . Meanwhile one m ust be very  careful 
when assessing qu an tita tiv e ly  th e  elem ents of different races in populations 
and particu la rly  in individuals.
In  race analysis th e  m ethods of bo th  generalizing and individualizing 
are useful. W hen working w ith  a sm all num ber of individuals, w hat often 
happens when studying  th e  skulls o f ancient populations, th e  individualiz­
ing m ethod is to  be used. The principle of the  taxonom ic nonequivalency 
o f various race characters holds w ater w ith all m ethods o f race 
analysis.
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Proceeding from  th e  basic conception, th a t  racial genesis reflects th e  
h istorical developm ent of ethnic groups, and  having renounced th e  ex trem i­
ties of th e  typological and  populationistic m ethods, th e  anthropological 
s tu d y  o f th e  race com position of ethnic com m unities can tak e  p a r t  in solv­
ing th e  questions of th e ir ethnogenesis. Quite often anthropologists have 
th e  last and  deciding word in these discussions.
Anthropologists face m any problem s in the  s tu d y  of races. The principal 
problem  is th e  s tu d y  of th e  genetics o f racial characters in m an. Of no less 
im portance is th e  stu d y  of th e  taxonom ic significance of delim iting charac­
te rs , th e  creation o f conventional term inology for th e  characteristics of 
race type. The necessity of solving these problem s is absolutely clear to  
the  representatives of all anthropological schools.
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L’EV O LU TIO N  DES RACES AU M ESO LITH IQ U E
p a r
D. F e r e m b a c h
M AITRE DE R EC H ER C H E AU C.N.H.S. INSTITUT D E PALEONTOLOGIE HUM AINE, PA R IS
Si Гоп schém atise le peuplem ent de l ’Europe au Paléolithique supérieur, 
on peut dire que tro is races principales é ta ien t représentées: la race de 
Combe-Capelle, la race de Cro-Magnon et la race de Chancelade.
Les Hom m es se rap p o rtan t à la race de Combe-Capelle possèdent un 
crâne de grandes dimensions, caréné, allongé, élevé, avec des arcades 
sourcilières et une glabelle très fortes, un relief m odérém ent m arqué, une 
face m oyennem ent hau te  e t large, orthognathe, un palais vaste, une m andi­
bule massive. Les os du squelette  post-céphalique sont robustes e t la 
s ta tu re  petite  (1,60 m).
Les Hom m es de Cro-Magnon sont aussi dolichocrânes. Mais leur voûte 
crânienne est basse et la face, large e t courte, disharm onique p a r rap p o rt 
au  crâne; les orbites se m ontren t basses et rectangulaires, le nez prend 
naissance dans une forte dépression que surm onte une glabelle accusée; 
leur s ta tu re  est élevée e t les os du squelette post-céphalique robustes.
Ceux de Chancelade, enfin, possèdent un crâne allongé e t élevé avec 
une forte carène sagittale, un fron t large, des arcades sourcilières peu 
indiquées mais des apophyses m astoïdes massives. La face ap p a ra ît lep- 
toprosope, large e t élevée, orthognathe, avec des m alaires forts, un nez 
leptorhinien, des orbites mésoconques. L ’Hom m e de Chancelade ava it 
une taille  de 1,60 m.
A ces trois types principaux s ’a jou ten t deux variétés: le ty p e  d ’Oberkassel, 
e t celui des Cro-Magnons orien taux  (ou race de Brünn, ou race du lœss).
Le ty p e  d ’Oberkassel présente certaines affinités avec la race de Cro- 
Magnon. P our certains auteurs, il serait le ré su lta t d ’un m étissage entre 
les Hommes de Cro-Magnon et des Hom m es de Chancelade. I l se distingue 
des prem iers par un crâne un peu moins allongé, m oyennem ent hau t, 
une forte carène sag itta le  médiane, une face particulièrem ent large avec des 
malaires puissants e t fortem ent projetés latéralem ent. L a m andibule, 
très massive, possède des branches particu lièrem ent divergentes. L ’homme 
m esurait 1,72, la femme 1,67 m.
Les Cro-Magnons orien taux  apparaissen t les plus archaïques de tous. 
Le bourrelet sus-orbitaire, la glabelle, sont encore plus m arqués que chez 
les Hom m es de Cro-Magnon. Le crâne est allongé, bas, caréné. L a face 
est m oyennem ent large; les orbites se m on tren t basses e t rectangulaires, 
le nez leptorhinien. Leur s ta tu re  est élevée.
Il y  a enfin deux races qui com m encent à faire leur apparition  à l ’inter- 
s tade W ürm  I I —II I ,  ce sont: la race m éditerranéenne e t la race alpine. 
Un représen tan t de la prem ière y  a été défini p a r J .  Jelinek dans le gisem ent
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m orave de Dőlni Vestonice. Ce spécim en tranche des précédents p a r son 
aspect gracile, sa face étro ite, son relief peu m arqué.
L a race alpine ne se m anifeste encore que très tim idem ent. On ne con­
naît, de cette  époque, qu 'un  seul brachycrâne, c ’est celui du gisem ent 
m agdalénien du P lacard.
Rappelons que l ’on ne sa it rien ju sq u 'à  m ain tenan t des Hom m es du 
Paléolithique supérieur de l'A frique du N ord e t du Proche-O rient m édi­
terranéen , e t presque rien de ceux de la Péninsule ibérique.
Q U E L L E S  R A C ES SE R E N C O N T R A IE N T  AU M E S O L IT H IQ U E ?
N otre propos n ’est pas de passer en revue tous les restes hum ains exhum és 
de gisem ents épipaléolithiques, mais de suivre, dans quelques pays, l ’évolu­
tion  des races que nous venons de citer, ou éventuellem ent l ’apparition  
de nouvelles races.
Nous n ’avons re tenu , dans chaque pays ay an t livré des restes à la fois 
du Paléolith ique supérieur e t du Néolithique, que les squelettes p erm e ttan t 
une diagnose raciale et dont l'âge stra tig raph ique ne peut guère être mis 
en doute.
P our la F rance, nous considérerons donc les gisem ents de Hoëdic et 
de Téviec (petite île au  large de la Bretagne), celui de G ram at (dans le 
Lot), du Roc Allan (près de Sauveterre la Lémance, dans le L ot e t Garonne), 
du Trou Violet (près de M ontardit, dans les Basses Pyrénées) et du Rastel 
(dans les Alpes M aritimes).
Les restes trouvés dans les quatre  prem iers sites ont été décrits comme 
p résen tan t des caractères de la race de Chancelade. Les squelettes exhumés 
à Téviec (M. e t St. Ju s t  P éq u art, M. Boule, H . Vallois 1937) servant générale­
m ent de term e de com paraison, nous nous intéresserons plus particu lière­
m ent à eux.
Nous leur associerons, dans la com paraison, ceux de la série d Hoëdic.
Ces Hom m es sont de petite  s ta tu re  comme le squelette  de Chancelade 
(la s ta tu re  des hommes varie en tre  1,44 et 1,67 m).
L eur morphologie est très voisine de celle de ce dernier. Le crâne cérébral 
n ’en diffère que p a r une carène sag itta le  un peu moins prononcée (mais 
qui rappelle celle observée sur le crâne du Roc, du Paléolithique supérieur 
e t rapporté  aussi à la race de Chancelade), par des apophyses m astoïdes 
plus courtes (mais qui rappellent aussi celles de ce dernier squelette); 
les arcades sourcilières sont parfois un peu plus saillantes.
Les dimensions crâniennes sont com parables, sinon même supérieures 
chez certains spécimens d 'H oëdic.
E n  ce qui concerne la face, nous relèverons la largeur identique mais 
la h au teu r un peu jdus faible chez les Hommes de Téviec (Chancelade 
h =  76 mm; Téviec h =  63 à 73 mm) en tra în an t un indice facial un peu 
plus faible chez ces derniers (Chancelade i =  54,2; Téviec i =  43,3 à 53,7). 
Les au tres mesures de Chancelade se rangent dans l'in tervalle de variation 
de celles des Hommes de Téviec et d ’Hoëdic. R ien ne d it d ’ailleurs, qu 'avec 
un plus grand nom bre de spécimens de p a r t e t d 'au tre , ces divergences 
num ériques ne se seraient pas atténuées. Nous noterons aussi la saillie 
moins accusée des pom m ettes chez les M ésolithiques bretons.
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Ce ty p e  de Chancelade modifié, nous le retrouvons, au M ésolithique, en 
plusieurs points d ’E urope: en H ollande (Vianen, K oerhuisbeek, [D eventer] 
Hummelo, N ijenbeek 259, Hengelo), en Allemagne (K auferstberg, H ohlstein, 
quelques spécimens d 'O fnet comme le n°2) mais il ne se rencontre que 
rarem ent dans le Sud, dans la zone du Bassin m éditerranéen. Seuls certains 
fossiles d 'A rene Candide en Ligurie on t été décrits comme pouvant être 
rapportés à la race de Chancelade.
Les Hom m es de Chancelade sem blent donc, avec le recul des glaces, 
être su rto u t rem ontés vers le N ord, laissant le Sud essentiellem ent aux 
descendants des races de Combe-Capelle e t de Cro-Magnon.
Les descendants de l ’Hom m e de Combe-Capelle se re trouven t sur to u t 
le pourto u r du Bassin M éditerranéen sous la forme de P rotom éditerranéens. 
L ’affinem ent de leurs caractères, leur gracilisation p ar rap p o rt à la forme 
du Paléolithique supérieur, est l ’élém ent dom inant de leur évolution. La 
face devient aussi plus étro ite, les pom m ettes moins saillantes. Certains 
spécimens ne diffèrent guère des M éditerranéens modernes.
Ces Protom éditerranéens, ancêtres des Ibéro-Insulaires e t des A tlanto- 
M éditerranéens, nous les retrouvons au Sud de la F rance (M ontardit, 
Rastel), dans la Péninsule Ibérique (Muge), en Ita lie  (certains su jets de 
San Teodoro, en Sicile), en U kraine (Volosk e t Vassilievsk I  e t I I I) , dans 
le Proche-O rient m éditerranéen, ou ils constituen t l ’élém ent dom inant, 
en Afrique du Nord où les Capsiens appartiennen t à cette  race.
Il nous reste à considérer les Hom m es de Cro-Magnon. Il est curieux 
de constater que la m ajorité des gisem ents on t livré des restes se rapprochan t 
davan tage du  ty p e  d ’Oberkassel. E n  Ita lie  (Arene Candide, Ortucchio I), 
au P ortugal (Muge), en Crimée (F atm a K oba, M ourzak Koba), en Afrique 
du N ord (tous les gisem ents ap p a rten an t à  la culture ibérom aurusienne), 
les spécimens ont été com parés à lui. Certains d ’en tre  eux sont aussi robustes 
que leur ancêtre du Paléolithique supérieur, sinon même plus (parm i les 
Ibérom aurusiens, en particulier). D ’autres, par contre, on t des d im en­
sions plus petites et des caractères moins accusés (au Portugal, par 
exemple).
De la France, on ne connaît pas encore de fossiles m ésolithiques rapportés 
à  cette  race. Mais, on peut supposer que des fouilles fu tures en livreront 
car il est bien connu que des descendants des Hom m es de Cro-Magnon 
se rencontrent encore de nos jours dans la même région que leurs ancêtres, 
en Dordogne.
Les Hom m es de San Teodoro (en Sicile) ont été rapprochés, pour certains, 
par P. Graziosi, des Cro-Magnons.
E n  conclusion, nous retrouvons au M ésolithique, les races décrites au 
Paléolithique supérieur. Un phénom ène de gracilisation se m anifeste chez 
certains spécimens, mais non sur tous. Quelques-uns, en effet, p résen ten t 
des caractères plus robustes que ceux de leurs ancêtres du Paléolithique 
supérieur. A l'opposé, chez d ’autres, l’évolution a été telle q u ’ils ne dif­
fèrent guère des Hom m es actuels. Ceci est particulièrem ent vrai pour les 
M éditerranéens.
Les Nordiques font leur apparition  dans le N ord de l'E urope (Janisla- 
wice, Pologne). Le ty p e  alpin, déjà ébauché au  Paléolithique supérieur, se 
précise au  M ésolithique mais reste faiblem ent représenté. Il ap p a ra ît par 
m odification sur place d ’Hommes de Cro-Magnon (chez les Ibérom auru-
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siens d ’Afrique du Nord) ou de M éditerranéens (chez les Natoufiens de 
Palestine).
Les prem iers sont encore très robustes, les seconds plus près de la mésocrâ- 
nie que de la brachycrânie. Des D inariques, on ne sait encore rien.
Sur le p lan anthropologique, comme su r le p lan  culturel, le M ésolithique 
ap p a ra ît donc comme une période de transition  qui annonce l ’époque 
m oderne to u t en conservant de nom breux tra its  du Paléolithique supérieur. 
Le processus évo lu tif s ’accentuera fortem ent avec le N éolithique qui 
correspond aussi à la sédentarisation des Hommes.
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T R E N D S IN D E R  RASSEN EV O LU TIO N  DES M ENSCHEN
von
I. SCHWIDETZKY
ANTHROPOLOGISCHES INSTITUT D ER  JOHANNES-GUTEN BERG-UNIVERSITÄT, MAINZ
Das Them a, das m ir im R ahm en des Symposions gestellt worden war, 
waren die Hinweise au f Trends aus der U ntersuchung lebender Bevölke­
rungen. Es ist aber n icht möglich, das Them a ganz streng au f den heute 
lebenden Hom o sapiens zu beschränken; zur E rgänzung w ird hier und da 
die prähistorische A nthropologie herangezogen werden müssen.
W ährend uns von fossilen und subfossilen Bevölkerungen im m er nur 
kleine Stichproben zur Verfügung stehen und sich die evolutionsgenetischen 
Fragestellungen au f K nochenm erkm ale beschränken müssen, haben wir 
allerdings m it den lebenden Bevölkerungen ein um fassendes, allseitig u n te r­
suchbares M aterial vor uns. Es rep räsen tiert jedoch n u r einen Zeitquer- 
schn itt, e rlaub t also n icht, Zeitreihen aufzustellen. Aber es ist eine legitime 
M ethode vieler Fächer, die geographische V ariab ilitä t ih rer O bjekte h isto­
risch zu in terpretieren  und aus der geographischen K orrelation m it anderen 
F ak to ren  sich auch an eine K ausalanalyse heranzuarbeiten . In  unserem  
Fach z. B. w aren R assenklassifikationen niem als Selbstzweck, sondern das 
räum liche N ebeneinander verschiedener Form engruppen w ird in der Regel 
als das Ergebnis bevölkerungshistorischer Prozesse beschrieben, und  von 
den geographischen K orrelationen spielen vor allem die K lim akorrelationen 
einer Reihe anthropologischer M erkmale wie H au tfarbe und N asenindex 
in  der evolutionsgenetischen Diskussion eine Rolle. Man w ird aber im m er 
versuchen, die Aussagen dieses Z eitquerschnitts durch echte Zeitreihen 
aus der prähistorischen und  historischen Anthropologie zu ergänzen.
Die Rassengenese, wie sie sich aus geographischer D ifferenzierung und 
historischer A nthropologie in den Um rissen abzeichnet, kann  aber keines­
wegs n u r u n ter dem  G esichtspunkt von Trends gesehen werden. Es sei 
deshalb zunächst versucht, ein allgemeineres B ild der Rassen evolution zu 
skizzieren, au f dessen H in terg rund  dann  die Trends gesehen werden 
können.
F ü r einige Einzelm erkm ale haben sicli V orstellungen darüber, wie die 
geographischen U nterschiede en tstanden  sein könnten, entw ickelt: H a u t­
farbe, H aarform , K örpergröße, G esichtsflachheit, ABO-Verteilung. Wie 
aber en tstehen  populationskennzeichnende M erkm alskom binationen ? 
Klein- u nd  R estbevölkerungen wie die australischen Eingeborenen, die 
Lappen, B uschm änner, Ainu usw., sind ja  jeweils durch eine Vielzahl von 
Einzelm erkm alen von ihren N achbarbevölkerungen unterschieden; aber auch 
nichtisolierte Großbevölkerungen, wie Skandinavier, Südinder u. a., u n te r­
scheiden sich vielfach in der H äufigkeit einer M ehrzahl von M erkmalen 
von anderen G roßpopulationen. Es ist offensichtlich, daß solche geographi-
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sehen Merk гик s lc irh in a tio n en  au f durchaus verschiedene Weise en tstanden  
sein können.
Man kann  zunächst danach ordnen, ob es sich bei den kom binierten 
M erkmalen um  genetisch voneinander unabhängige M erkmale handelt oder 
n icht. Fangen wir m it der ersten Grupjae, den geographischen K om bina­
tionen genetisch unabhängiger Merkmale, an.
GENETISCH UNABHÄNGIGE MERKMALE
ZUFALLSKOM BINATIONEN
H ier haben wir zunächst den Fall der Zufallskom binationen. Es handelt 
sich um  bevölkerungskennzeichnende M erkm alskom binationen, bei denen 
die beteiligten M erkmale n ich t nu r genetisch voneinander unabhängig sind, 
sondern dieses auch für ihre geographischen Differenzierungen gilt. So zeigen 
verschiedene serologische M erkmale in E uropa durchaus verschiedene 
geographische V erteilungsbilder: Die Verteilung von В und О weist z. B. 
west-östlich ausgerichtete G radienten auf, die der R h-F ak to ren  dagegen 
eine gewisse Nord-Süd-Zom erung. W enn Boyd (1956) die Bevölkerung 
E uropas nach serologischen M erkm alskom binationen in fün f Teilkom plexe 
gliedert —- sogenannte frühe E uropäer, Lappen, N ordw esteuropäer, Ost- 
und  Zentraleuropäer, Bewohner der M ittelm eerländer —, so handelt es 
sich um  B evölkerungsgruppen m it kennzeichnenden M erkm alskom binatio­
nen, die sich überwiegend aus der Ü berschneidung der G radienten u n ab ­
hängig geographisch variierender M erkmale ergeben.
Ganz schem atisch w ürden sich bei der K om bination zweier Merkmale, 
deren G radienten senkrecht aufeinander stehen, vier K om plexe ergeben. 
E inem  solchen Schema kom m t z. B. die G liederung Frankreichs durch 
Vallois (1947) nahe. Ihm  liegen au f der einen Seite die P igm entation , au f 
der anderen Seite Größe und  K opfproportionen zugrunde. Die P igm en ta­
tion kann  n ich t n u r von den Größenm erkm alen als genetisch unabhängig 
b e trach te t werden, sondern beide folgen auch in der geographischen D if­
ferenzierung verschiedenen Verteilungsbildern, variieren also offenbar — 
m indestens im französischen R aum  — unabhängig voneinander.
G endrift und  Isolationseffekte können gleichfalls an  solchen Zufalls­
kom binationen beteiligt sein. Es ist sehr wohl möglich, daß eine K lein - 
population m it einer zufallsbedingten H äufung m ehrerer Merkmale der 
A usgangspunkt für weitere Differenzierungen wird: Howells (1966) h a tte  
keine engen Ä hnlichkeitsbeziehungen zwischen den Ainu und  der v o r­
japanischen Yom on-Bevölkerung Japans, die als V orfahrenform  der Ainu 
gilt, finden können; er h ä lt es jedoch für möglich, daß die Ainu aus einer 
lokalen G ruppe der Yom on-Bevölkerung hervorgegangen sind.
M ERKM ALSKOM BINATIONEN AUF GRUND GLEICH ER SELEKTIO N SFA K TO REN
H aben wir bisher geographische M erkm alskom binationen b e trach te t, bei 
denen die betreffenden M erkmale genetisch voneinander unabhängig sind 
u nd  voneinander unabhängig  geographisch variieren, so g ib t es offensicht­
lich auch Fälle, bei denen zw ar genetische U nabhängigkeit der M erkmale 
besteh t, n icht aber U nabhängigkeit der geographischen V ariab ilität.
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k l e i n w ü c h s i g -  l a n g k ö p f i g - d u n k e l
A bb. 1. G eographische M erkm alskom binationen  a u f  G rund  gleicher Selek tionsfa k ­
to rén  bei versch iedenen  M erkm alen 
H ochw üchsig-helle D olichom orphe in  N ordeu ropa  
K le inw üchsig-dunkle  D olichom orphe in Südeuropa.
Gleiche Selektionsfaktoren können verschiedene M erkmale betroffen und  
in einer Bevölkerung angereichert haben. Am deutlichsten  ist dies bei 
der K om bination k lim akorrelierter Merkmale. So wurde für m ehrere 
negride M erkmale, näm lich starke H autp igm entierung und  B reitnasigkeit, 
ein sta tis tischer Zusam m enhang m it K lim afaktoren, insbesondere m it der 
T em peratu r nachgewiesen und auch für die H aarform  angenomm en, und 
es w urden K lim afaktoren  zur E rk lärung  der geographischen Differenzie­
rung herangezogen (Thomson and  B uxton 1923, H arrison 1961, O jikutu 
1965 u. a.). H autp igm entierung , H aarform  u nd  N asenindex sind, soweit 
wir wissen, genetisch voneinander unabhängig. Sie sind aber zum indest 
im afrikanischen G esam traum  u n te r Einschluß der M ittelm eerküste nicht 
unabhängig  voneinander in ih rer geographischen V ariabilität. Die E n ts te ­
hung der kennzeichnenden M erkm alskom bination D unkelhäutigkeit 
K rau sh aar igkeit — B reitnasigkeit südlich der Sahara wäre also nach diesen
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Ü berlegungen aus dem  gemeinsamen Selektionsfaktor, näm lich dem  Klima- 
faktor, zu erklären.
Aber auch E uropa b ie te t dafü r ein Beispiel. Die R assensystem atik  von 
Deniker bis L undm an gliedert die europäischen Bevölkerungen vor allem 
nach drei M erkmalen: K örperhöhe, P igm entation  u nd  Längenbreitenindex 
des Kopfes. Genetisch unabhängig  voneinander sind sicherlich die G rößen- 
und  die Pigm entationsm erkm ale. Beide zeigen aber wieder K lim akorrela- 
tionen und dam it eine gewisse N ord-Süd-Staffelung : Nach der B ergm ann- 
schen Regel sind innerhalb verw andter Form enkreise die in kühlerem  K lim a 
lebenden Form en größer als die in wärm erem  K lim a (R oberts 1953 u. a.), 
und  nach der Glogerschen Regel besteh t eine Tendenz zu s tärkerer M elanin­
bildung in wärm erem  und  feuchterem  als in kühlerem  und  trockenem  
K lim a (Abb. 1). Die N ord-Süd-G radienten der D epigm entation in E uropa 
sind gute Belege für die Glogersche Regel. Aus der K om bination dieser 
beiden klim akorrelierten M erkmale, K örpergröße und P igm entation, ist 
bereits ein wesentlicher Teil der geographischen V ariab ilitä t der europäischen 
Bevölkerungen, insbesondere die system atische U nterscheidung einer nordi- 
den und  einer m editerranen Rasse abzuleiten: Die nördliche ist dem  K lim a 
ihres V erbreitungsgebietes entsprechend die größere und  hellere, die sü d ­
liche Form  die kleinere und  dunklere. Als weitere Differenzierung, die 
offenbar w eitgehend unabhängig davon ist, t r i t t  die B rachvkephalisation 
dazu, für die bereits im N eolithikum  m ehrere voneinander unabhängige 
Zentren zu erkennen sind.
GENETISCH VONEINANDER ABHÄNGIGE MERKMALE
PO LYPH Ä NIE UND MITAUSLESE
Geht m an bei genetisch nicht voneinander unabhängigen Merkmalen 
wieder zunächst von einfachen Modellen aus, so wäre zunächst Polvphänie 
möglich: Die B edingtheit m ehrerer M erkmale durch das gleiche Gen. Mir 
ist kein F all aus der G enetik norm aler M erkmale des Menschen bekannt, 
wo diese k lar nachgewiesen, und  kein Fall, wo sie bei der evolutionsgeneti­
schen Problem atik in reiner Form  d isku tie rt wurde. Aber sie liegt doch 
im m erhin am  R ande einiger E rörterungen. So glaubte m an bei der D epig­
m entierung zw ar fü r die H au tfarbe einen Selektionsvorteil in kühlem , 
dunstigem  K lim a plausibel m achen zu können, der aber nicht ebenso für 
die Augenfarbe und  noch weniger fü r die H aarfarbe in Frage kom m t. Alle 
drei P igm entationsm erkm ale zeigen aber in E uropa N ordsüdgradienten im 
Sinne der Glogerschen Regel. Man h a t daher an übergeordnete P igm enta- 
tionsfak toren  gedacht (Reche und  L ehm ann 1959), wie sie z. B. m it den 
A lbinism us-Faktoren bekann t sind; m it der Selektion depigm entierter H aut 
w ürden dam it auch helle Augen- und  H aarfarbe ausgelesen werden. Es 
würde sich also um  sogenannte Mitauslese handeln, d. h. um  den Nebeneffekt 
von Selektionsvorgängen, die an  anderen M erkmalen ansetzen; um  einen 
N ebeneffekt, der fü r die Anpassung im  G runde belanglos ist.
Es ist wohl denkbar, daß wir es bei der geographischen Differenzierung 
norm aler menschlicher M erkmale des öfteren m it Mitauslese zu tu n  haben, 
aber B estim m tes wissen wir darüber n icht. Es g ib t im m erhin eine ganze 
Reihe deutlich geographisch variierender M erkmale, bei denen m an sich
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einen Selektionsvorteil beim besten Willen n icht vorstellen kann. E s sei 
etw a an die H autleistenm erkm ale erinnert, z. B. die beachtlichen H äufig ­
keitsunterschiede in der M usterin tensität der Fingerbeeren, der V arianten 
der D-Linie, der H ypothenar- und T henarm uster (Schwidetzky 1962, 1966). 
Bei den F ingerbeerm ustern sind Zusam m enhänge m it der Epiderm isdicke, 
dem Flüssigkeitsdruck in den em bryonalen Fingerballen und  auch m it 
dem A lbum ingehalt der Quellflüssigkeit bekannt. Eine funktionelle Bedeu­
tung , die zu Selektionsvorgängen führen könnte, ist fü r diese M erkmale 
viel eher vorstellbar als fü r die ausgebildeten H autleistenm uster, deren 
V arianten wir in jüngster Zeit m it so großem Fleiß registrieren. Das äußere, 
anthropologisch leicht feststellbare M erkmal wäre in diesem Fall nur ein 
funktionell gleichgültiger Nebeneffekt von funktionell und dam it fü r die 
A npassung wichtigen H autm erkm alen.
A [.LOMETRISCHE BEZIEH U N G EN
Etwas m ehr, wenn auch n icht allzu viel, läß t sich über allom etrische 
Beziehungen und ihre B edeutung fü r die Differenzierung beim  Menschen 
sagen. Sie spielen bei den beiden Evolutionsprozessen eine Rolle, die wir 
auch diachronisch, d. h. in Zeitreihen betrach ten  können: Grazilisation 
und  B rachykephalisation. Bei der Grazilisation werden eine ganze Reihe 
von Einzelm erkm alen betroffen, was offenbar den Ausdruck übergeordneter 
W achstum stendenzen darste llt. F ak to renanaly tisch  wurde z. B. an  a l t ­
kanarischen Schädeln ein G esichtsderbheitsfaktor ausgesondert, der an 
der Ausbildung folgender M erkmale beteiligt ist: S tärke der Glabella, 
S tirnneigung, Neigung des O rbitaoberrandes, F ro n ta litä t der W angen­
beine, Dicke des U nterkiefers, Ausbildung der U nterkieferw inkel, Winke) 
des aufsteigenden U nterkieferastes; er w ar korreliert m it einem Gesichts- 
b re itenfaktor, der die Breitenentw icklung von Obergesicht, Nase und 
O rbita bestim m te, und ein großer Teil der B evölkerungsvariabilitä t konnte 
als V ariation zwischen einem breit-groben und einem schm al-grazilen Pol 
verstanden  werden (Schwidetzky 1959). Ähnliche korrelative Beziehungen, 
die gleichfalls als W achstum sallom etrien zu verstehen sind, ergaben sich 
für die heutige westfälische Bevölkerung, wobei sich auch eine Reihe von 
W eichteilm erkm alen in das Korrelationsgefüge einordnen (Schwidetzky 
1965). Die besten Zeitreihen fü r Grazilisation stam m en aus Südrußland  
(Abb. 2) (Debetz I960). Auch in N ordafrika läß t sie sich durch den Ver­
gleich von M aghreb-M esolithikern und a ltkanarischer Bevölkerung gut 
belegen (Schwidetzky 1962). E inen weiteren B eitrag dazu lieferten die 
vergleichenden statistischen  U ntersuchungen zur A nthropologie des N eolithi­
kum s, an denen z. Zeit das M ainzer Anthropologische In s titu t arbeite t: 
In  jeder der fün f unterschiedenen Zeitperioden ließen sich zwei Bevölke­
rungskom plexe unterscheiden: Ein südlicher bzw. südwestlicher, der typo- 
logisch als m editerran  zu bezeichnen ist, und ein nördlicher bzw. nordöst­
licher, der etw a dem  crom agniden Typus entsprich t. D er südwestliche 
K om plex w eitet sich zunächst nach Norden, dann  nach Osten aus, um  
schließlich fast ganz E uropa zu um fassen. Es ist ganz unwahrscheinlich, 
daß W anderungen diese E xpansion des Südwestkom plexes erklären k ön­
nen. Es scheint sich vielm ehr um  den allgemeinen G razilisationstrend im 
Zuge der kulturellen  N eolithisierung zu handeln. Es zeigt sich dabei aber
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A bb. 2. G razilisa tion  in  S üdruß land
A bnahm e d e r B re iten m aß e  (9) un d  d a rau s  folgende V eränderung  d e r  P ropo rtionen  
(45 : 8 tran sv e rsa le r K ran io fazia lindex , 48 : 45 O bergesich tsindex , 52 : 51 O rb ita l­
index) bei den  T rägern  von fü n f  auf- einanderfo lgenden  K u ltu ren  in  Südruß land
A bb. 3. G razilisa tion : Die A usb re itu n g  des süd lichen  bzw . südw estlichen B evö lke­
rungskom plexes vom  5. — 2. J t .v .d .Z . ab  4 J t .  sind die Z uw achsgebiete  eingetragen
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auch, daß Trends um kehrbar sind. So ist in M itteleuropa seit dem  E nde 
des N eolithikum s wieder eine gewisse Entgrazilisierung zu beobachten, 
die insbesondere durch die Schnurkeram iker und  A unjetitzer Bevölkerungen 
belegt w ird (Abb. 3).
Auch Grazilisation und  B rachykephalisation stehen in  allom etrischen 
Beziehungen zueinander, wenn auch die Grazilisation n icht in vollem U m ­
fang die B rachykephalie e rk lärt. In  allom etrischer Beziehung g ib t es, wie 
H em m er (1966) zeigte, drei Form en der B rachykephalisation:
(1) B rachykephalisation durch G rößenreduktion. Sie en tsp rich t dem  a ll­
gemeinen ontogenetischen Trend.
(2) B rachykephalisation durch Vergrößerung der K opfbreite  (Latikrani- 
sation).
(3) B rachykephalisation durch V erm inderung der Kopflänge (B revikrani- 
sation).
Alle drei Form en lassen sich dabei in voneinander unabhängigen Zentren 
schon im  neolithischen E uropa feststellen. In  V erbindung m it der großen 
Zweigliederung der neolithischen Bevölkerung ergibt sich dam it bereits 
am E nde des N eolithikum s eine Vielzahl geographischer K om binationen.
Bei der ersten Form  der B rachykephalisation, näm lich der durch G rößen­
reduktion, kann  m an auch von Pädom orphose sprechen, die sich bei einer 
Reihe von M erkmalen n ich t scharf gegen die Grazilisation abgrenzen läßt. 
Pädom orphose bedeu te t die F ixierung von ontogenetisch früheren M erk­
m alsstadien im adulten  Z ustand, wie schwach ausgeprägte Glabella, steile 
Stirn, niedriger, leichter U nterkiefer m it g la tten  Unterkieferw inkeln.
Die Pädom orphose, die als entscheidender Evolutionsprozeß bei m ehreren 
Populationen bzw. Rassen d isku tie rt w ild, ist insofern von besonderem 
Interesse, als dabei in der R assenevolution ein phylogenetischer Trend 
fortgesetzt wird. Die Verjugendlichung der Form  ist ja  das Ergebnis einer 
R etardation  der Entw icklung, die vielfach geradezu als konstitu tives 
M erkmal der M enschwerdung angesehen wird, wenn auch in  vielen Teilab- 
iäufen neben R etardationen  auch A kzelerationen zu beobachten sind. 
D urch m utative  Veränderungen des Tempos der Ontogenese oder onto- 
genetischer Teilprozesse kann eine Vielzahl von phänotypisch faßbaren 
Einzelm erkm alen betroffen werden, und  zwar um  so m ehr, je früher das 
Stadium  der Ontogenese, in dem  die Ä nderung einsetzt (Rensch 1959). 
Die Rassenpädom orphose b e trifft offensichtlich nur die letzten  Stadien 
der Ontogenese.
Am eingehendsten w urden bisher u n ter dem G esichtspunkt der P äd o ­
morphose die K hoisaniden (Buschm änner und H o tten to tten ) un tersuch t 
bzw. d isku tiert. N achdem  schon die ersten B eobachter au f infantile M erk­
male bei den B uschm ännern hingewiesen hatten , griffen südafrikanische 
A nthropologen diesen Gedanken als A rbeitshypothese auf. Tobias (1957) 
stellte  folgende Reihe pädom orpher Merkmale bei den B uschm ännern 
zusam m en: am  Schädel H öckerbildung in der F rontal-, Parietal-, und 
Occipital-Region, pentagonider H irnkopfum riß; kleiner Processus m astoi- 
deus; schwache Entw icklung von Glabella und  U beraugenbögen, steile 
Stirn; kleines Gesicht im V erhältnis zum H irnschädel; geringe Schädelhöhe 
mit deutlicher P arietalabflachung, geringe Ausdehnung der Tem poral-
A bb. 4. A ltersen tw ick lung  des O kzip ita lindex  bei B a n tu  und  
B u schm ännern  (nach  T obias 1958)
schuppe; flache Nasenwurzel, großer In tero rb ita labstand ; kleine Zähne, 
niedriger U nterk ieferast m it flacher Incisura m andibulae. F ü r die Leben­
den werden zusätzlich helle H au tfarbe, die H aararm u t, der flachliegende 
Augapfel, die schwere L idfalte, die querstehenden Nasenlöcher, die zarten  
lateralen N asenknorpel als pädom orphe M erkmale genannt. Auch für den 
H irnbau  wurden eine Reihe pädom orpher M erkmale beschrieben und 
bem erkenswerterweise bekanntlich  auch fü r die M erkmale der äußeren 
Genitalien. Es wurde auch bereits versucht, die Pädom orphose sowohl in 
der Ontogenese wie in der Phylogenese des B uschm anntypus zeitlich zu 
fixieren. Ein Vergleich von B antu- und  Buschm annschädeln ergab, daß 
beide bis etw a zum zehnten Lebensjahr in der starken  W ölbung des H in te r­
hauptbeines übereinstim m en, daß dann aber n u r die B an tu  zu der phylo­
genetisch jüngeren abgeflachten Form  übergehen (Tobias 1958). Es sind 
also ontogenetische Prozesse, die sich differenzieren, und  es wird ein onto- 
genetisch frühes M erkmal, das B antu- und  B uschm änner zunächst gem ein­
sam  haben, dann  bei den B uschm ännern in der adu lten  Form  festgehal­
ten  (Abb. 4).
G ut sind auch die zentralafrikanischen Negrito (die B am butiden) als 
pädom orphe Form  beschrieben worden (v. E icksted t 1934, Hohenegger 
1953 u. a.): re la tiv  langer u nd  tiefer R um pf, kurze Beine, großer K opf 
unterscheiden die Itu ri-P igm äen  von norm alwüchsigen W aldnegern ebenso 
wie ontogenetisch frühe von ontogenetisch späten  Stadien. Dazu kom m en 
steile Stirn, wenig m arkantes K inn sowie runde Nasenspitze un d  geblähte 
Nasenflügel, Niedrig- und  K leingesichtigkeit und andere pädom orphe M erk­
male. H auptlebensraum  der B am butiden »sind die tiefsten  Tiefen der endlo­
sen kongolesischen Urwälder« (v. E icksted t 1934); es ist in  diesem Zusam ­
m enhang bem erkensw ert, daß die Tiergeographie die Regel des K lein­
wuchses von W aldsäugern kennt, ohne daß sie bisher eine überzeugende 
evolutionsgenetische In te rp re ta tio n  gefunden hat. Auch die W eddiden 
Indiens sind eine pädom orph-kleinwüchsige W aldform. Sie werden vielfach 
als R este einer australoiden A ltschicht Südasiens aufgefaßt, a u f die auch
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die A ustraliden A ustraliens zurückgeführt werden, unterscheiden sich aber 
von diesen vor allem durch  K leinwuchs und  pädom orphe Stirnbildung, 
wobei allom etrische Beziehungen zwischen diesen M erkmalen bestehen 
(Fischer 1950,1954; Schw idetzkv 1966; Hemmer 1966). F ür die Mongoliden 
h a t bereits Bolk (1929) bem erkt, daß sie »in der eingesunkenen N asen­
wurzel, M ongolenfalte und  Protusio bulbi einen fetalen Erscheinungs­
kom plex besitzen« und  ihn als Ergebnis einer R etarda tion  der Entw icklung 
gedeutet. Tobias griff diesen Gedanken für die B uschm änner a u f und in te r­
p re tie rte  die mongoliformen M erkmale der K hoisaniden, die von älteren  
A nthropologen z. T. au f asiatische Zuw anderung zurückgeführt wurden, 
als Ergebnis konvergenter Pädom orphose.
Is t es nach den bisher vorliegenden B eobachtungen sehr wahrscheinlich, 
daß die Pädom orphose bei der geographischen D ifferenzierung eine Rolle 
spielte, so ist es ebenso klar, daß sie keineswegs überall in gleicher Weise 
abgelaufen ist. Pädom orphie geht häufig m it G rößenreduktion zusamm en, 
z. B. bei B am butiden und W eddiden, die aber kein notw endiger B estand 
der Pädom orphose zu sein scheint. So vollzieht sich die Pädom orphose 
in Südafrika offenbar zunächst ohne G rößenreduktion des Schädels; die 
Verzwergung scheint ein re la tiv  sp ä ter Vorgang zu sein und  m it der A bdrän­
gung der B uschm änner in die Trockengebiete Südafrikas parallel zu gehen. 
Möglicherweise handelt es sich auch gar nicht um  ein genetisch fixiertes 
Merkmal. Noch die Khoisaniden aus den bis ins 14. nachchristliche J a h r ­
hundert reichenden Fundstellen  vom  Lim popo, die weit außerhalb  des 
heutigen V erbreitungsgebietes der B uschm änner liegen, zeigen ein normales 
M ittelm aß der K örperhöhe (Galloway 1959). W ährend ferner bei den B am ­
butiden vor allem die K örperproportionen pädom orph erscheinen, sind 
diese bei den B uschm ännern m it Ausnahm e der relativen K leingesichtigkeit 
weniger betroffen, w ährend zahlreiche Form m erkm ale von H irnkopf und 
Gesicht, die H aut und die äußeren Genitalien die Pädom orphose belegen. 
W ieder anders ist die K om bination bei den W eddiden. M an kann  sich 
danach vorstellen, daß die Disposition zur R etarda tion  der ganzen O nto­
genese oder ontogenetischer Teilabläufe weit verb reite t ist und je nach 
den besonderen Selektionsbedingungen die eine oder andere M öglichkeit 
verw irklicht ist.
BEVÖLKERUNGSM ISCHUNG
N atürlich  kann  auch Bevölkerungsm ischung dazu beitragen, daß sich 
Populationen bzw. Populationsgruppen in einer Vielzahl von M erkmalen 
voneinander unterscheiden. Vielfach w ird ja  Mischung zur E rk lärung  geo­
graphischer Differenzierungen herangezogen. Je  nach den beteilig ten  K om ­
ponenten und  ihren q u an tita tiv en  Anteilen können sich danach  neue 
Bevölkerungen m it neuen Gen- und M erkm alsstrukturen herausbilden. Es 
handelt sich dabei jedoch um sekundäre historische Prozesse, n icht um 
evolutionsgenetische Vorgänge im engeren Sinne. D a der V ortrag  Ginzburgs 
besonders au f diese historischen Prozesse hinweisen wird, sei hierzu n u r 
ein B eitrag aus der M ainzer N eolith ikum -Statistik  gebracht: Das m orpho­
logische K orrela t im m er neuer Bevölkerungsm ischungen durch F lu k tu a­
tion  der H eiratsgrenzen, Anzielung hom ogener D urchm ischung innerhalb  
der Fortpflanzungskreise und Bevölkerungsaustausch durch W anderungen
PA
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A bb. ö. Die A nähn liehung  d e r europäischen  B evölkerungen  
(PA  =  Penrose-A bstand)
ist offenbar eine fortschreitende Anähnliehung der Bevölkerungen. Überall, 
wo in unserem  M aterial Zeitreihen gebildet werden konnten, ergab sich 
eine Abnahm e der durchschnittlichen Penrose-Abstände (Abb. 5):
(1) beim Vergleich von Südwest- und N ordostkom plex,
(2) im Gesam t m aterial aller fünf Perioden, d. h. den D urchschnitts­




(6) fü r den späteren slawischen Bereich, wo die Reihe auch noch bis 
zum  Jah re  1000 fo rtgeführt werden konnte,
(7) beim Vergleich von Schnurkeram ikern und A unjetitzern.
Auch hier gab es allerdings rückläufige Bewegungen: Im  E ndneo lith ikum , 
in der so unterschiedliche Bevölkerungen wie Schnurkeram iker u nd  Glocken­
becherleute nebeneinander leben, ist wieder ein gewisser A nstieg der Penrose- 
A bstände zu beobachten. Insgesam t haben wir aber einen T rend vor uns. 
Bei ihm dü rfte  nicht nur konvergente Entw icklung beteiligt sein, sondern 
auch die fortschreitende Bevölkerungsmischung. Das ist m indestens beim 
Vergleich von Schnurkeram ikern und ihrer A unjetitzer N achbevölkerung 
anzunehm en, bei denen gleichfalls eine A nähnliehung zu beobachten ist, 
obwohl morphologisch wieder eine gewisse Entgrazilisierung einsetzt.
N atürlich  ist es nicht ausgeschlossen, daß an den neuen Populationen 
neue Evolutionsprozesse ansetzen, die u n te r U m ständen auch von der 
H eterogen ität einer M ischbevölkerung in R ichtung einer gewissen Homo­
genisierung führen können. Es scheint jedoch kein Beispiel bekann t zu 
sein, daß m an an einer heutigen Bevölkerung diese beiden Prozesse einiger­
m aßen sauber voneinander trennen kann.
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Zum  Schluß sei noch d a rau f hingewiesen, dal.! nicht n u r Zeitreihen, 
sondern auch das Bild der geographischen Differenzierung Hinweise d a rau f 
geben kann, daß die Evolutionsprozesse, die zu einer kennzeichnenden 
M erkm alskom bination führten , zu verschiedenen Zeiten einsetzen und in 
verschiedenem  Tem po ablaufen können. Wir kennen solche P hasenun ter­
schiede aus den Zeitreihen der prähistorischen Anthropologie: So scheint 
die Grazilisierung in M ittel- und  Südeuropa früher und  intensiver einzu­
setzen, als die echte, n ich t allom etrisch bedingte B rachvkephalisation. Aber 
auch die geographische V erteilung der Merkmale g ib t uns Hinweise darauf, 
daß das heutige M erkmalsbild das Ergebnis verschieden a lte r Prozesse sein 
kann. So sind offenbar einige serologische D ifferenzierungen jünger als die 
morphologischen, die in der klassischen R assensystem atik  ih ren  Ausdruck 
gefunden haben: In  der V erteilung der B lutgruppe В fällt auf, daß die 
Gebiete größter H äufigkeiten m orphologisch unterschiedliche Bevölkerungen 
umfassen, wie die Mongoliden Ostasiens, die Europiden Indiens u nd  die 
Ainuiden, daß В aber so gut wie völlig in A m erika m it A usnahm e der 
zuletzt zugew anderten Eskimo u nd  in Australien fehlt. Das legt den 
Schluß nahe, daß В erst nach der Besiedlung Am erikas und  A ustraliens 
und nach der Ausgliederung von Europiden und  Mongoliden sich in Ost- 
und Südasien zu den heutigen Anteilen anreicherte (vgl. Vogel 1965). In 
W estfalen hat sich die V erteilung serologischer Merkmale (ABO, MN- 
System) besser den in der Reform ation gesetzten Konfessions- und H eira ts­
grenzen angeglichen und zeigt ein flacheres geographisches Profil als die 
morphologischen Merkmale (Schwidetzky, K nussm ann, W alter 1964). Es 
kann jedoch nicht allgemein gesagt werden, daß serologische Differenzie­
rungen jünger sind als morphologische, sondern es muß sorgfältig von Fall 
zu Fall nach Hinweisen aus den M erkmals Verteilungen gesucht werden 
(Beckman 1964).
Es sei noch au f einige weitere Beispiele hingewiesen, bei denen solche 
Zeitunterschiede der Evolutionsprozesse d isku tie rt w urden oder zu d isku­
tieren sind. Roginskij (1937) wies als erster d a rau f hin, daß der E p ikan thus 
ein re la tiv  junges mongolides M erkmal zu sein scheint, da  er in voller 
Ausbildung bei den Indianiden fehlt, deren Zuordnung zu den Mongoliden 
m ehr a u f G rund des dicken straffen  H aares und  einer relativen M ittel­
gesichtsflachheit beruht. Die Indianiden werden daher heute vielfach als 
undifferenzierte Mongolide aufgefaßt. Die andam anesischen Negrito 
zeigen kraniologisch enge Beziehungen zu Südmongoliden wie Javanesen  
und B irm anen (Woo and M orant 1932). Sie sind aber dunkelhäutig  und  
kraushaarig , was sie eher m it melanisiden Bevölkerungen verbindet. Man 
kann daher fragen, ob sich n icht die Merkmale des In tegum ents erst nach 
der Ausbildung des Südmongoliden Schädeltypus differenzierten. Eine äh n ­
liche Frage stellt sich für die ostafrikanischenÄ thiopiden. Sie sind im physio- 
gnomischen Typus s ta rk  europid, was sich gu t durch europid-negride Mischung 
nach dem  Vorstoß E uropider entlang der äthiopischen H ochstraße seit 
dem  jüngeren P aläolith ikum  in terpretieren  läß t (Coon 1962). Die H a u t­
farbe ist aber bei ihnen so dunkel wie bei physiognom isch negriden Bevölke­
rungen der gleichen geographischen B reitenzone, und  sie zeigt nicht die 
V ariabilität von M ischbevölkerungen: Man kann  also fragen, ob die starke
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klim akorrelierte H autp igm entierung  durch Selektion erst nach dem  end- 
paläolithischen Vorstoß E uropider sich entw ickelte. Es wäre der Z usam m en­
hang m it dem  Abschluß des Fluviale, der A ustrocknung der Sahara und 
der A usbreitung der Steppenzone m it ihrem strahlungsreichen K lim a zu 
prüfen.
Die aufgegriffenen Beispiele dü rften  gezeigt haben, daß in der geographi­
schen Differenzierung des heutigen Menschen eine Fülle von Hinweisen 
au f Evolutionsprozesse en thalten  sind. W ir stehen aber auch hier noch 
ganz am  Anfang. Die bisherigen evolutionsgenetischen Diskussionen stü tzen 
sich vorwiegend au f M erkm alszählungen und M erkm alskarten, bei denen 
evolutionsgenetische G esichtspunkte noch keine Rolle spielten. Fs wird 
vieler neuer u nd  gezielter U ntersuchungen bedürfen, um  in den Fragen, 
die wir bisher im G runde nu r stellen können, voranzukom m en. U m  spezielle 
Evolutionsprozesse aufzuklären, die zu dem Gen- und M erkmalsgefüge 
bestim m ter Bevölkerungen füh rten  und zweifellos ist dies neben einer 
allgemeinen Theorie der E volution beim Menschen eine wesentliche A uf­
gabe w ird es am  zweckm äßigsten sein, die Hinweise aus der geographi­
schen Differenzierung m it denen aus den Zeitreihen der prähistorischen 
A nthropologie zu kom binieren. G ute Ansätze dazu sind z. B. in der Lappen­
frage, in der A inufrage, bei den K hoisaniden, aber auch fü r die D ifferenzie­
rung der europäischen B evölkerungen vorhanden.
L IT E R A T U R
B eckm an , L. (1964): B lood groups and  an th ropo logy  in A frica, S tu d ia  Kthnogr. 
U ppsa la  20, 33-42
B ia su tti , R . (E d .) (1958-59): Le razze e i  popoli della term . 2. Ed. 4 Vols., T orino 
B őik, L . (1929): O rigin o f rac ia l ch a rac te ris tic s  in m an . A m e r .J .  P hys. A nthrop . 
13, 1-24
B oyd, W . C. (1956): A n th ropo log ie  und B lu tg ru p p en , K lin . Wschr. 34, 993-99 
Coon, C. S. (1962): The origin of races, N ew  Y ork.
D ebetz, G. F . (1960): C ertains aspec ts des tran sfo rm atio n s  som atiques de l ’hom o 
sap iens. C om m . Délég. sov ie t. V ie , Gongr. In ternat. S r i.
E ick s ted t, E . v . (1934): R assenkunde u n d  Rassengeschichte der M enschheit. S tu t tg a r t  
F ischer, E . (1950): Ü b e r die E n ts te h u n g  d e r P ygm äen . Z . M orph. A nthrop. 52, 149-67 
F ischer, E . (1954): D ie genetische Seite des P ygm äenprob lem s. M itt. A nthrop. Ges. 
W ien 78, 107-14
G allow ay, A . (1959): The skeletal rem ains of Bam bdyanalo. Jo h an n esb u rg  
H arrison , G. A. (1961): P ig m en ta tio n , pp . 99-115, In : H arrison , G. A. (E d .) : Genetical 
varia tion  in  hum an populations. O x fo rd —L ondon —N ew  Y ork  —P aris  
H em m er, H . (1966): A llom etrische U n tersu ch u n g en  am  Schädel von H om o sap iens 
u n te r  besonderer B erücksich tigung  des B rachykepha lisa tions-P rob lem s. H omo  17, 
190-209
H ohenegger, M. (1953): Z w ergw uchs und  R e ta rd a tio n  bei den Itu r i-P y g m ä e n . A had. 
A n z . (W ien) math. nat. K l.
H ow ells, W . W . (1966): C ran iom etric  am i m u ltiv a ria te  analysis. T he Y om on P o p u la ­
tion  o f  Ja p a n . P ap . Peabody M u s . Archaeol. E thnol. 57, 1-43. C am bridge M assa­
c h u se tts
M ouran t, A. E . (1954): The d istribution  of hum an  blood groups. O xford 
N ew m an, M. T. (1953): T he app lica tion  o f  ecological ru les to  th e  racial an th ro p o lo g y  
o f  th e  abo rig ina l N ew  W orld . A m er. A n throp . 55, 311-27 
O jik u tu , R . O. (1965): Die R olle  von  H a u tp ig m e n t und Schw eißdrüsen  in der K lim a­
an p assu n g  des M enschen. H om o  16, 77-95
98
R eche, О. u n d  L ehm ann , VY. (1959): Die G enetik  d e r R assenb ildung  beim  M enschen. 
S. 1143-1191, In : H eberer, G. (H rg .): D ie Evolution der O rganismen, 2. A ufl. 
S tu t tg a r t
R ensch, B. (1959): Die phy logenetische A bw and lung  der O ntogenese. S. 103-30, 
In : H eberer, G. (H rg .): D ie E volution  der Organismen. 2. A ufl. S tu t tg a r t  
R o b erts , D. F . (1953): B o d y  w eigh t a n d  c lim ate . A m er. .1. P hys. A nthrop. 11, 533-58 
R og insky , J .  J .  (1937): The p rob lem  o f origin of th e  Mongol rac ia l ty p e . A ntrop . 
Z u rn a l 2, 43-64
Schw idetzky , I .  (1959): F a k to ren  des Schädelbaues bei der vo rspanischen  B evö lke­
ru n g  d e r K an arisch en  In se ln . H om o  10, 237-46 
Schw idetzky , I . (1962): N euere E ntw ick lungen  in d e r R assen k u n d e  des M enschen. S.
15-134, In : Schw idetzky , I .  (H rg .): Die neue R assenkunde. S tu t tg a r t  
Schw idetzky , I . (1962): D as G razilisierungsproblem . H om o  13, 188-95 
Schw idetzky , I . (1965): G ib t es einen  fälischen  T y p u s?  В er. 8. Tag. D tsch. Ges. fü r  
A nthrop . un d  H um angen. 202-206
S chw idetzky , I .  (1966): S ta tis tisch e  U n tersu ch u n g en  zu v. E ic k s te d t’s Ind ien typo log ie  
un d  zu r F rag e  d e r B eziehungen  zw ischen W edd iden  un d  A u stra lid en , H om o  17, 
88-96
Schw idetzky , I . (1966): E rg än z te  K a rte n  fü r H au tle is ten m erk m ale  und  PTC -Schm eck- 
fäh ig k e it. H omo  17, 36-56
Schw idetzky , I .  (H rg.) (1967): V erg le ichend-sta tistische  U n te rsu ch u n g en  zu r A n th ro ­
pologie des N eo lith ikum s. H omo  18, 133-230 
Schw idetzky , I ., K n u ssm an n , R . u n d  W alte r, H . (1964): U n tersch iede  zw ischen m o r­
phologischen u n d  serologischen M erkm alen im  T em po d e r geographischen  D if­
ferenzierung. M orph. A nthrop . 56, 96-105 
T hom son, A. u n d  B u x to n , L . H . T). (1923): M an’s nasa l index  in  re la tio n  to  ce rta in  
c lim atic  conditions. J . R . A nthrop . In s t.  53, 92—122 
T obias, P h ., V. (1957): B ushm an  o f  th e  K a lah a ri. M a n  57, 33-40 
T obias, P h ., Y. (1958): S tud ies on th e  occip ita l bone in  A frica. S . A jr . J .  med. S e i. 
23, 135-46
Val lois, H . V. (1947): Anthropologie de la population française. P aris  
Vogel, F . (1965): N euere  U n tersuchungen  zu r P o p u la tio n sg en e tik  der ABO-Blut- 
g ruppen . Ber. 8. Tag. Dtsch. Ges. A nthrop . K ö ln  1963, 143-61 
W oo,T . L . u n d  M oran t, G. M. (1932): A p re lim in ary  classification  o f a s ia tic  races based 
on c ran ia l m easurem en ts. B iom etrika  24, 108-34
99

S  у т р .  B io l .  H u n g . ,  9 pp . 101-106 (1969)
PR O B LEM ES DE LA G E N E SE RACIALE ET DE J j ' ET H N OG EN ES E 
DES TRO U V A ILLES DU BASSIN M OYEN DU D A N U B E
p a r
T .  T ó t h
SECTION" ANTHKOPOLOG1QL:K DI' MUSEE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE, BUDAPEST
L 'abondan t m atériel osseux que l'on possède du  bassin moyen du D anube 
com prend, quan t à sa division chronologique, des séries s ’échelonnant 
depuis le N éolithique ju squ 'au  Moyen Age tardif.
Des critères taxonom iques p erm etten t d ’étab lir que les élém ents de la 
grand  -race europoïde avaient déterm iné la composition anthropologique des 
groupes ay an t habité le bassin m oyen du D anube au tem ps du N éolithique 
et du Paléom étallique. Au tem ps du N éom étallique, la com position a n th ro ­
pologique n ’a pas changé au niveau taxonom ique de la branche continentale 
(g rand’-race).
Des recherches poussées ont été poursuivies dans ce sens en Hongrie, 
au cours des dernières décennies, mais sans que fû t adoptée une conception 
unique concernant la m éthodologie e t les m éthodes employées. Ce fait 
se tra d u it aussi p a r les in terp ré ta tions taxonom iques différentes de caractères 
m orphologiques comme l'indice céphalique, le d iam ètre bizygom atique, 
la profondeur des fosses canines, le relief de l ’occipital ou la configuration 
de l'orbite.
Q uant au m atériel osseux du N éolithique et des âges des m étaux, on ne 
connaît tou jours pas le degré et la durée des transform ations som atiques 
qui s ’étaien t jadis opérées dans le bassin moyen du D anube. Or l'analyse 
du problèm e nous renvoie nécessairem ent aux recherches effectuées sur 
l'origine des races et types qui subsistent encore sur le continent eurasien 
(Bunak 1959; Debets 1948, 1951, 1961a, b). De celles-ci il ressort que 
la genèse des principales branches continentales (europoïde mongoloïde) 
s 'est accomplie dans to u te  l'E urasie  p a r un processus de stabilisation lié 
au  milieu naturel, dont le bassin m oyen du D anube ne form ait q u ’une 
dépendance régionale. Bien que les trouvailles post-glaciaires des groupes 
ethniques ay an t vécu dans cette région p o rten t sur elles les m arques de la 
transform ation  som atique (gracilisation, brachycéphalisation), le processus 
lui-même est loin de présenter un aspect uniforme, les changem ents m icro­
évolutifs se m anifestan t à des degrés divers dans les principales régions 
(septentrionale e t méridionale) de l ’Europe. Plus concrètem ent, le ry th m e 
de la transfo rm ation  som atique ava it été plus rapide dans la région m édi­
terranéenne que sur les territo ires situés plus au nord. E n  outre, le métissage, 
que la densité croissante de la population ava it rendu plus fréquen t au 
prem ier m illénaire av an t no tre  ère, devait conduire à la form ation d ’une 
mosaïque de types très complexe. C’est de là que viennent nos difficultés à 
tro u v er une m éthode unique pour délim iter les types sep ten trional et 
m éridional (m éditerranéen) de la g rand '-race europoïde, tels qu 'ils se
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présen ten t à nous dans les différentes séries du bassin moyen du D anube. 
Dans l ’é ta t actuel de nos connaissances, c 'est l ’analyse individuelle de chaque 
su je t e t la com paraison des séries qui nous p erm etten t un diagnostic m or­
phologique à peu près valable de la mosaïcjue de types, l ’in terp ré ta tion  des 
résu lta ts  é tan t naturellem ent déterm inée par les rapports, ou le tren d  des 
rapports  que p résen ten t en tre  eux les complexes de caractères spécifiques 
des individus ou des groupes. D 'au tre p a rt, une vue d ’ensemble ten an t 
com pte à la fois des rapports  taxonom iques e t chronologiques des tra its  
m orphologiques relevés perm et de s ’orienter plus facilem ent dans les problè­
mes de la genèse raciale.
Les in terp ré ta tions des résu ltats relatifs à la genèse des races et types 
peup lan t le continent eurasien sont loin d ’être uniformes. I l est incontes­
table, en effet, que m algré la reconnaissance de l ’unité raciale e t de l'origine 
m onophylétique de l'hum anité, des divergences d ’opinion essentielles su b ­
sisten t quan t au débu t de la form ation des principales branches con tinen ta­
les, des grand -races (Bunak 1956, 1958; Debets 1956, 1958). Il fau t to u te ­
fois considérer que le processus de form ation des g ran d ’-races im plique 
la form ation des caractères taxonom iques prim aires, qui s 'est term inée 
à l ’in térieur des différentes aires continentales ju sq u ’au N éolithique. Par 
suite du mélange plus fréquent des groupes ethniques, ces complexes de 
caractères prim aires stabilisés s ’é taien t différenciés à p a r tir  du Néolithique 
dans les diverses régions microclim atiques e t géographiques, en des tra its  
chronologiquem ent secondaires entrés dans la com position des différents 
types.
On peu t aussi se dem ander s ’il fau t voir, dans le bassin m oyen du D anube, 
l ’aire de form ation de certains types. A considérer les résu lta ts dont on dis­
pose actuellem ent, il sem blerait que ce territo ire  é ta it une dépendance des 
régions avoisinantes (Alpes, m onts Balkans), mais la ceinture orogéographi­
que des C arpathes pouvait ê tre  égalem ent l'aire de la form ation d ’autres 
varian tes. A notre avis, les m ouvem ents ethniques des m illénaires avan t 
d irectem ent précédé e t suivi no tre ère devaient jouer un rôle dans cette 
form ation des varian tes. Ce problèm e laisse d ’ailleurs bien voir l'in teraction 
qui existe en tre  la genèse raciale et l'ethnogenèse. Comme exemple, je 
pourrais citer ici le problèm e complexe de l'origine du peuple hongrois, 
à l ’in térieur duquel la question de l'époque de la form ation constitue un 
chap itre  à p a r t.
On sait quelle p a r t im p o rtan te  revient à l ’anthropologie dans l'étude 
de l ’ethnogenèse du peuple hongrois établi dans le bassin moyen du Danube. 
Or, à  l ’in térieur de cette  discipline, l'analyse des problèm es de la genèse 
raciale revêt une im portance to u te  spéciale. Aussi l'é tude des origines du 
peuple hongrois ne saurait-elle se dispenser de la déterm ination  taxonom ique 
du m atériel osseux mis à jour dans le bassin moyen du Danube, m atériel 
tém oin de périodes historiques très diverses. A joutons que la justesse de 
la déterm ination  taxonom ique dépend, en fin de com pte, de l 'in té rê t 
diagnostique a ttrib u é  aux  différents tra its  m orphologiques au cours de 
l'analyse.
Il convient de no ter to u t d 'abord , qu 'abstraction  faite des seules trouvailles 
d a ta n t de l’époque des m igrations, les séries ostéologiques du bassin moyen 
du D anube ne présen ten t que les caractères de la g ran d ’-race europoïde. 
Il fau t rapeller à ce propos que du point de vue de l'origine du peuple
hongrois, le prem ier m illénaire de no tre  ère ap p a ra ît comme une des périodes 
les plus complexes. Bien q u ’on ait récem m ent réussi à concrétiser l ’extrêm e 
faiblesse de la proportion de la g ran d ’-race mongoloïde, dans une partie  
des séries ostéologiques d a ta n t du prem ier m illénaire de no tre  ère (Tóth 
1962, 1963a, b, 1964, 1966a, 1967), le fait de la dom inance des élém ents 
europoïdes ne nous donne aucunem ent l ’explication taxonom ique com plète 
de l ’époque des m igrations. Cela se com prend d ’au ta n t plus que la form ation 
des races e t des types n ’est poin t identique sur les plans chronologique 
e t régional. D 'après le tém oignage des trouvailles du continent eurasiatique, 
il est indubitab le  que la form ation des types s ’est accomplie à l ’in térieur 
des aires des grand -races à une époque re lativem ent tard ive , su rto u t 
pendan t l ’âge du Fer.
Si pour Г anthropologiste é tu d ian t les origines du peuple hongrois, le 
prem ier m illénaire de no tre ère représente une période plus complexe, 
c ’est que les groupes ethniques amenés p a r les vagues de la m igration des 
peuples dans le bassin moyen du D anube é ta ien t europoïdes dans leur m ajo ­
rité , to u t comme la population autochtone. Il est v rai que les types que 
l ’on trouve à  l ’in térieur de la g ran d ’-race europoïde e t q u ’ont décrits de très 
nom breux auteurs (alpin, dinarique, proche-asiatique et in terfluv ia l d ’Asie 
centrale ou pam iro-ferghanien, etc.), s ’é ta ien t formés sim ultaném ent c.-à-d. 
parallèlem ent au tem ps du N éom étallique, dans les différentes régions 
géographiques. Aussi im porte-t-il de faire l ’é tude com parative de ces types, 
en considérant les caractères non seulem ent m orphom étriques, mais m or­
phoscopiques aussi. 11 fau t égalem ent ten ir com pte de la sim ilitude orogéo­
graphique relative que présen ten t les sites des quatre  types m entionnés, 
e t qui constitue un facteur écologique essentiel de la form ation des complexes 
de caractères, au même titre  que les au tres facteurs régionaux (hydro-, 
clim atogéographiques,etc. . . .). Le bassin moyen du D anube é tan t d irec te­
m ent relié aux sites des types alpin e t dinarique, nous pensons q u ’au tem ps 
du N éom étallique, il devait être aussi l’aire de form ation de ces types, 
ou du moins de complexes de caractères analogues. Dans ce dernier cas, 
il s ’agirait donc d ’une form ation de types parallèle ou convergente dans 
des régions géographiques l'elativem ent proches, mais dans no tre  cas, le 
peu d ’éloignem ent de ces régions (bassin du Danube, A driatique, m er 
Noire e t les zones orogéographiques s ’y ra tta ch an t) exclue la possibilité 
d ’un isolem ent m illénaire des divers groupes ethniques de l ’âge du F er et 
même de l'âge du Bronze.
Bien q u ’au cours des deux dernières décennies, des auteurs hongrois 
aient ten té  de dém ontrer la présence du ty p e  d 'Asie an térieure (arménoïde) 
et du ty p e  de la région in terfluviale d 'A sie centrale (pam iro-ferghanien) 
dans les séries des Hongrois conquérants (L ipták 1957a, b, 1963; N e­
meskéri 1943, 1954, 1955), nous pensons qu 'il faudrait accorder plus 
d ’a tten tio n  au  caractère convergent ou parallèle des p articu larités  m or­
phologiques de tous les types brachycéphales m entionnés. Il est tou jours 
certain  q u ’on ne sau ra it a ttr ib u e r une im portance décisive ou même 
prim aire, du  point de vue du diagnostic racial, aux tra its  m orphologiques 
individuels que l ’on peut relever su r les trouvailles de l ’époque de la 
m igration des peuples ou de l'époque de la conquête hongroise. Cette 
constata tion  vau t égalem ent pour des phénom ènes m orphologiques comme 
l'aplatissem ent lam bdoïde, lequel, par suite de la variabilité  intraraciale
potentielle peu t se rencontrer et s'observe effectivem ent chez les types 
pam iro-ferghanien, proche-asiatique, alpin, dinarique, et au tres encore. On 
conçoit donc que tous les phénom ènes m orphologiques ne puissent consti­
tuer, en eux-mêm es, un caractère racial ou typologique. D 'au tre  part, 
l ’apparition  rarissim e des caractères pam iro-ferghaniens typ iques dans 
n 'im porte  quelle série du tem ps de la conquête hongroise ne sau ra it être 
q u ’une m anifestation de la variabilité  m orphologique générale. Aussi som ­
mes-nous d ’avis q u ’en ce qui concerne les séries d a ta n t de l ’époque de la 
m igration des peuples et du tem ps de la conquête hongroise, seule une 
analyse com parative étendue pourrait donner réponse à la question, si la 
présence des types proche-asiatique et pam iro-ferghanien, très bien étudiés 
p ar Ghinzbourg (1963a, 1.964a, 1.967), Oshanine (1957-1959) et Trofim ova 
(1.959, 1.962), peu t être  supposée ou dém ontrée dans la com position an th ro ­
pologique des groupes ethniques en question. U ne juste réponse à cette 
question au ra it une im portance considérable, du fait q u ’elle p erm ettra it 
de savoir si les populations du Caucase m éridional e t au sud  de l'A ral 
avaient ou non partic ipé à la form ation de la m osaïque anthropologique 
des Hongrois conquérants.
L ’interdépendence de la genèse raciale et de l ’ethnogenèse s ’observe 
bien aussi dans quelques zones de contact des deux grand -races du continent 
eurasiatique. Des recherches récentes ont prouvé q u ’au cours des deux 
m illénaires séparan t la fin du Paléom étallique de celle du N éom étallique, 
la s tru c tu re  morphologique du crâne facial s ’est transform ée sur les séries 
ostéologiques p rovenant de la région des m onts A ltaï-Saïan, de la Kirghizie, 
du K azakhstan , de la zone ouralo-easpienne et du bassin de la K am a 
(Tóth 1966b). Des recherches analogues ont permis de préciser l ’époque 
de la form ation du ty p e  racial sud-sibérien d origine m ixte (Debets 1956a; 
Ghinzbourg 1.959, 1963b, 1964b) et de ten te r  une in terp ré ta tion  régionale 
et chronologique de la période de début de l ’ethnogenèse du peuple hongrois 
(Tóth 1965, 1966b). Notons à ce propos qu 'ou tre  les groupes ethniques 
des steppes d ’Asie centrale (de l'Andronovien tard if), des populations de 
la région Caspienne occidentale pouvaient très bien partic iper à la form ation 
de la mosaïcjue anthropologique des Hongrois conquérants au cours de 
l'époque sarm atienne et des siècles suivants.
N aturellem ent, ces considérations résu lten t d 'une analyse com parative 
des tra its  m orphologiques effectuée au niveau non pas des types mais des 
grand 'races. P a r ailleurs, l ’exam en du groupe ethn ique m adiar v ivan t 
dans la région de Tourgaï a fourni d ’im portan tes données supplém entaires 
à l ’in terp ré ta tion  régionale et chronologique de la période de débu t de l ’ethno- 
genèse du peuple hongrois. Ce groupe, form ant du point de vue ethnograph i­
que une unité tribale, est devenu au cours des siècles une com posante e th n i­
que du peuple kazakh, mais continue à  présenter les particu larités m orpholo­
giques du ty p e  racial sud-sibérien, tra it  qui le distingue nettem ent des 
nom breux groupes ethniques de l ’Oural occidental (Tóth 1966c).
Q uant à l’exam en des problèm es connexes de la genèse raciale et de 
l ethnogenèse, l'é tude des trouvailles néolithiques ou d a ta n t des âges des 
m étaux  devra continuer à ten ir com pte de la stabilisation des tra its  m orpho­
logiques des populations métissées et de la tendance que présente la form a­
tion de ces caractères. 11 im porte en effet, pour l'analyse, de savoir si les 
données indiquent des croisements successifs en tre  les différents groupes
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ethniques ou si les tra its  m orphologiques tradu isen t, au contraire, un 
processus génétique consécutif à une faible in filtra tion  dans la population 
autochtone.
E n  ce qui concerne l ’efficacité des recherches anthropologiques à venir, 
on ne sau rait nier que la génétique hum aine pourra avoir, sous ce rapport, 
son m ot à dire. Mais il ne fau t non plus oublier que l'analyse anthropologi­
que des restes osseux des populations des anciens siècles e t millénaires 
in téressera tou jours, en fin de com pte, les phénom ènes génétiques se m ani­
festan t dans l'ontogenèse in tra-u térine  e t postnatale.
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ON T H E  EVOLUTIONARY SYSTEMATIC« OF HOM 1NIDAE
b y
I*. L i p t á k
IN STITUTE OP ANTHROPOLOGY, JÓ ZSEF ATTILA UNIVERSITY, SZEGED
The evolutionary  system atics of H om inidae tries to  follow th e  phylogeny 
of this family, considering certain  principles of system atization. The extrem e 
view th a t  system atics is sim ply th e  science o f classification is heard ra th e r 
frequently . Simpson (1.961) distinguishes system atics from taxonom y and 
classification. H e gives th e  following definition: “ System atics is th e  scientific 
s tudy  of th e  kinds and  diversity  of organisms and  of any  and all relationships 
am ong th em .” Any kind of com parative biological s tu d y  can be regarded 
as belonging to  th e  field of system atics as its  subject is th e  s tudy  of re la tion ­
ships between different organisms. This stands for com parative ana tom y 
as well as, e.g. for com parative physiology. There are num erous examples 
illustrating th is: we can speak of com parative cytology and  ethology (study 
of behaviour). I t  is quite n a tu ra l th a t  synecology also belongs here. Sys­
tem atics by all means includes classification and  nom enclature as well.
System atics plays a distinguished role in palaeoanthropology, th e  la tte r 
being the  historical b ranch  of anthropology. As earlier m ost research workers 
regarded system atics and  taxonom y as being th e  same th ing, it seems 
justified  to  emphasize th e  more restric ted  m eaning of taxonom y. A ccept­
ing Sim pson's definition “Taxonom y is the  theoretical s tu d y  of classifica­
tion including its basis, principles, procedures and  rules” .
System atics is a synthetic  science, taxonom y a theoretical, m ethodolog­
ical and  to  a certain degree practical one, leading from system atics to  classi­
fication.
The main task  of science is to  reflect objective reality . Scientific work 
involves no t only th e  studying  of various phenom ena, b u t th e  recognition 
of their order as well. The system atics of H om inidae is no t a sta tic  science, 
b u t i t  reflects the  process of evolution, observing, a t  th e  sam e tim e, the  
order of th e  phenom ena. No doubt, besides taxonom ic problem s those 
of classification and  nom enclature are also of basic im portance, th e  la tte r  
especially because of th e  lack of clarity  prevailing in th is field of science.
In  th e  year 1962 an extrem ely  im p o rtan t conference was held in the  
Castle of W artenstein  (cf. W ashburn 1963 for th e  proceedings). In  th e  
in troducto ry  artic le Simpson rem arks th a t  in the  s tu d y  of the  problem s 
of evolution one has to  use th e  special language of taxonom y and  classifica­
tion. He fu rth e r adds th a t  the  partic ipan ts  of th e  conference used a fairly 
stan d ard  dialect of th is language. A lthough a uniform set of technical 
term s has been elaborated , th e  decisions brought a t the  conference could 
hard ly  be regarded as decisive w ith respect to  th e  classification of H om inidae 
even if th is nom enclature is getting  fairly widespread. M ay I  suggest th a t
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th e  classification of Hom inidae should be based on a uniform  in terna tional 
term inology, elaborated, of course, by open discussions.
Here some ten ta tiv e  rem arks will be m ade on certain  problem s of system  - 
atics and nom enclature, from  th e  po in t of view of the  taxonom y of recent 
Homo sapiens.
As it is well known, the  polytypic Homo sapiens has several subspecies (geo­
graphical races): th e  d iversity  of recent hum an forms m akes it necessary 
to  distinguish between m ajor subspecies (or g reat races) and m inor sub ­
species; th e  la tte r  could be nam ed micro-subspecies (or races). Besides these 
t here are also subraces, for which, however, there are only vernacular names 
in use. The num ber of these depends natu ra lly  on the  lum per or sp litter 
charac ter of classification. The taxonom ic hierarchy o f races and  subraces 
changes according to  the  scholars and th e  taxonom y applied, respectively. 
In palaeoanthropology a num ber of non-taxonom ic designations, such as 
Archaeoanthropus and  Palaeoanthropus, are widely used.
A basic taxonom ic principle is the  p rio rity  of th e  firs t designation; all 
th e  names published la ter can be only synonym s of th e  firs t one. Generic 
nam es in troduced prior to  1931 m ay som etimes be nomen nudum  (not valid) 
w ithout the  necessary accom panying definition or description.
The fam ily of Hom inidae includes tw o subfamilies, A ustralopithecinae 
and Hom ininae. Robinson, an expert of th e  subfam ily A ustralopithecinae, 
•suggested its division in to  tw o genera: Australopithecus and  Paranthropus. 
The picture becam e more com plicated when in 1959 L eakey discovered a 
robust A ustralopithecine, and nam ed it Zinjanthropus. B u t Tobias in his 
detailed  m onograph published in 1967 gave th e  correct taxonom ic place 
o f th is fossil. A suggested classification of A ustralopithecinae is:
Australopithecus africanus 
including A . africanus 
A . prometheus 
Pie sia nth ropus
Australopithecus robustus, synonym  Paranthropus 
including P . crassidens
Australopithecus boisei, referred to  by  Leakey as Zinjanthropus. It is very 
likely th a t th e  “ habilis” forms found in th e  Oldovai gorge m ay  lie placed 
here.
In  connection w ith  A ustralopithecinae it m ust be m entioned th a t  the 
“ habilines” were th e  oldest H om inidae m aking and  using tools (pebble 
culture), all the  others, especially those in South-Africa, are known through  
th e ir osteodontokeratic activ ity . It is also to  be m entioned here th a t  by 
m eans of th e  potassium -argon m ethod th e  oldest A ustralopithecinae were 
found from  th e  Lower Pleistocene V illafranchian era which corresponds to  
‘Bed I ” and  to  th e  lower p a r t  of “ Bed I I ” of Oldovai (1800 th ousand  years).
W ithin the  fram es of subfam ily H om ininae th e  W artenstein  Symposium 
(1962) recognized only one genus, Homo and extended it to  Pithecanthropus 
as well. This is no t a commonly accepted opinion; no t too long ago several 
au thors recognized generic differences between Pithecanthropus, S in a n ­
thropus, A tlanthropus , etc. We th ink  th a t  un til a detailed  survey of all the 
hom inid fossils (up to  1967) belonging to  A rchanthropines is lacking th e
in s
generic nam e Pithecanthropus can be used, b u t it seems likely th a t  this 
Hominid had  only one species. Pithecanthropus erectus, bu t several sub-
pecies :
Synonyms:
p . erectus erectus P. erectus
p. erectus modjofcerte ns is P . modjokertensis
p . erectus pekinensis Sinanthropus pekinensis
p . erectus lantianensis Sinanthropus lantianensis
p . erectus mauritaniens A tlanthropus mauritaniens
p . erectus heidelbergensis Homo heidelbergensis
p . erectus palaeohungaricus H.e. palaeohungaricus
Thev all belong to  th e  Middle Pleistocene. Fossils are to  be found in 
S outh-E ast Asia (Java  and China) and  in N orth  Africa and  Europe as well. 
The subspecies palaeohungaricus found in H ungary  (Vértesszöllős) and 
nam ed so by Thom a is th e  easterm ost fossil in  Europe of an A rchanthropine 
H om inid with large brain capacity.
I t  is im p o rtan t th a t  ju st th e  m ost robust Australopithecus forms are of 
th e  sam e age as th e  aforem entioned Archaeoanthropus fossils. They lived 
in th e  Middle Pleistocene and in absolute chronology around 500 000.
Homo sapiens is also a polytypic species only the  la te r so-called classic 
N eanderthal ty p e  became separated  when getting  to  the  level of a semispecies 
(Homo neanderthalensis).
The most im p o rtan t subspecies of fossil Homo sapiens (vertical taxonom y) 
are as follows:
Homo sapiens steinheimensis
(early N eanderthal, Swanscombe, Fontéchevade)
Homo sapiens neanderthalensis 
Homo sapiens soloensis (Ngandong)
Homo sapiens rhodesiensis (Saldanha, Broken Hill)
Recent subspecies:
Homo sapiens australasicus, Bory de St. Vincent, 1825 ( =  Veddo- 
austra lo id  great race)
Homo sapiens asiaticus, Linné, 1758 ( =  Mongoloid great race)
Homo sapiens afer, Linné, 1,758 ( =  Negroid great race)
Homo sapiens europaeus, L inné, 1758 ( =  E uropoid  g reat race)
Minor subspecies (races) of th e  la tte r, living in the  European U pper 
Palaeolithic are: Cro-Magnon, Combe-Capelle and  the  B rno-Predm osti race. 
From  th e  firs t m inor subspecies th e  different Cromagnoids, from the  
Combe-Capelle race th e  Protom editerraneans and  M editerraneans, from 
th e  B rno-Predm osti race th e  Protonordics and Nordics could be derivated  
(L ipták, I960).
Homo sapiens americanus cannot be regarded as an independent subspe­
cies, since th e  population of th e  tw o Am erican continents, th e  so-called 
Am erindians, is of trih v b rid  origin (Veddo-australoids, Mongoloids and  to  
a lesser ex ten t Europoids).
We are of the  opinion th a t  th e  concept, prevailing since W eidenreich:s 
suggestion, th a t  the  Mongoloid great race could originate from Pithecanthropus
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(S inanthropus), is scarcely probable. However, on th e  basis of th e  to ta l 
m orphological p a tte rn  it is fairly likely th a t  Homo sapiens asiaticus (Mon­
goloid g reat race) takes its origin from an eastern  varie ty  of Homo sapiens 
neanderthalensis. This view is supported  by the  B aikal race, which shows 
especially protom ongoloid tra its  (Lipták, 1961).
The Homo neanderthalensis was formed from non-differentiated  early 
N eandertha l and  “ sapiens-like” population in W estern E urope which perhaps 
had got into th e  s ta te  of reproductive isolation. I t  is very probable th a t 
Homo sapiens soloensis and  from this, Homo sapiens australasicus was 
transform ed from th e  Javanese Pithecanthropus th rough  m icroevolution.
The fossil cranial rem ains of Steinheim  and Swanscombe are 250-200 
thousand  years old, those of Fontéchevade can be supposed to  be of 150-70 
thousand  years old, of W eim ar-E hringsdorf 120-60 thousand  years and 
th e  tw o Saccopastore fossils are abou t 60 thousand  years old. The classical 
N eanderthal rem ains came from  th e  W ürm  glacial period, w ith M ousterian 
culture and  th e ir age can be about 70-35 thousand  years (Oakley, 1966).
The num ber of races (and subraces) o f recent polvtip ic Homo sapiens 
is abou t 40—50. However, th e  num ber of living g reat races (m ajor sub­
species) can be increased, when raising th e  taxonom ic hierarchy of the  
following problem atic races: Eskim oid, K hoisanid and B am butid .
I have tried  to  deal w ith some questions of nom enclature and classifica­
tion  and, where it was possible, those o f evolutionary system atics. Palaeo- 
anthropologic research in th e  sense accepted by u s -  deals not only with 
A rchanthropine and Palaeoanthropine species and subspecies, b u t it also 
endeavours to  show the  extrem ely com plicated process which had lasted 
from  th e  U pper Paleolithic to  the  end of th e  historical Middle Ages. This 
is th e  process of m icroevolution (racial genesis) dealing, besides Upper 
Paleolithic survivals, w ith th e  developm ent of num erous new hum an races, 




(d) foetalization (form ation of pedom orphic races) th a t  always played 
an im p o rtan t p a r t  in th e  form ation of hum an races.
In  th e  hum an phase o f hom inoid evolution th e  significance o f social 
factors has become m ore and m ore im portan t and  thus re levant research 
has to  assum e a m ore and  more syn thetic  character. On investigating 
th e  process of anthropogenesis and racial genesis we tu rn  quite na tu ra lly  
to  th e  s tu d y  of th e  extrem ely complex problem s of ethnogenesis.
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A ttaching m yself to  the  lectures given by  others speaking before me I  
should like to  em phasize th a t  evolutionary trends m anifest them selves, 
when investigating th e  living population, in  th e  genetics of several popula­
tions m ainly th rough  differences in th e  d istribu tion  of norm al and p a rtly  
of pathological characteristics.
F irs t le t me m ention th e  isolation research carried ou t in our country. 
A num ber of experts, lead by  J .  Nemeskéri, investigated  th e  isolation 
of Ivád , th e  inbreading coefficient o f which has recently  been calculated by 
A. Thom a. I t  was found to  be 0-002 8 in  the  period between 1866 and  1916. 
The ra tio  of blood relatives was 9% , and th a t  o f second cousins 14%  in 
the same period.
The Anthropological In stitu te  o f Debrecen dealing w ith investigations 
on the  living population carried ou t anthropological studies in th e  village 
of Dom aháza (in Borsod county), and  also genetical exam inations were 
perform ed. The to ta l population size o f th e  village was 65 in 1698, which 
had increased to  957 by 1.965. In  th e  period betw een 1917 and  1945 13-3% 
of the  m arriages were contracted  between blood relatives, am ong which 
48-3% were m arriages of second cousins in th e  village. The isolation was 
kep t by  th ree  great families, E lek, Holló, and K isbenedek. The average 
inbreading coefficient of the  village was F  =  0-002 1,05 4 in th e  isolation 
during th e  period m entioned, which involved 62%  of th e  inhab itan ts . The 
inbreading coefficients of these g reat families were different in  th e  inhom o­
geneous isolation. The m ost isolated was th e  fam ily K isbenedek, F  =  
=  0-001 108 1, then  the  fam ily Elek, F  =  0-000 886 5, and  a t last the  
family Holló, F  =  0-000 ПО 8. On the  basis o f the  D ahlberg form ula the  
isolate size can be estim ated  N  =  340. The frequency o f m arriages of 
firs t cousins was ra th e r low, c =  0-007, th e  average num ber of sibs reaching 
th e  age of 20 years am ounted  to  1-7. The m odifying effect of the  genetic 
d rift is no t likely, because by m ultiplying the  effective population size 
with th e  em igration ra te  118 is gained, a figure well above th e  lim iting 
N  =  50.
The incidence of pathological characteristics in several populations is 
also im portan t. For these purposes colour blindness was investigated. M. 
Rom án found 6 dichrom atic boys am ong 196 m ale pupils (3-06%) and 
1 dichrom atic girl am ong 420 girl pupils of a secondary school in Debrecen. 
In the  p rim ary  school forms, th e  a ttendance of which is com pulsory and 
thus th e  pupils represent a p a r t o f th e  to ta l population, 23 boys (8-81%) 
and  3 girls (0-71%) were found to  be dichrom atic am ong the  264 boys
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and  423 girls. D istribu tion  of th e  characteristics does no t differ between 
th e  tw o school types significantly (chi2 =  0-32).
I. K osa exam ined 224 boys and  222 girls, altogether 446 children, in 
th e  tw o prim ary schools of M átészalka. F ourteen  boys (6-205%) and 4 girls 
(1-801 %) were d ichrom atic. The percentage was also d ifferent depending 
upon th e  m other being from  M átészalka or from Szabolcs-Szatm ár county. 
The incidence ra te  o f anom alies was 7-462% for boys and  1-818% for girls 
whose m others came from  M átészalka, and  am ong those whose m others came 
from  Szabolcs-Szatm ár coun ty  th e  respective values were 6-6%  for boys 
and  2-56% for girls.
The investigations of colour blindness were checked by M. R om án by 
m eans of an  anomaloscope. Those who proved to  have dyschrom atopsia 
w ith Velhagen plates or m ade m ore th an  six m istakes were exam ined. Of 
32 children seven were deuteranom alous (one of them  extrem e), one p ro ta- 
nom alous, and  one had  a m ixed ty p e  of anom aly on th e  basis of th e  anom al- 
quotien t. Investigation  will be continued bu t so m uch is seen ou t of these 
th a t  investigations of dyschrom atopsical plates do need m ore accurate 
checking on account of psychical errors.
S. Zih and A. Thom a stud ied  th e  relation between rheum atic fever/carditis 
and  ABO blood groups w ith 266 boys and  504 girls having rheum a. The 
num ber of norm al controls was 3 830. They found th a t  patien ts  with 
rheum atic fever and  blood groups A and  AB were predisposed to  carditis 
while those w ith blood group 0 could be considered relatively protected. 
T heir results are statis tica lly  significant.
In  addition to  pathological characteristics, th e  variations of norm al 
anthropological, m orphological and  physiological characteristics, m ainly 
derm atoglyphs, were exam ined in a num ber of school-children both  regard­
ing th e ir num ber and  th e ir types.
To establish th e  connection between certain  changes in th e  papillary  sys­
tem  and m ental defects, th e  palm  and  fingerprin ts of 171 school-children 
(99 boys, 72 girls) were exam ined by K . Szilágyi-M olnár a t th e  In s titu te  
for th e  E ducation  and R ehabilita tion  of M entally R etarded  Children in 
Debrecen.
The m ateria l was classified in to  the  following groups: mongoloid idiots 
(Down syndrom e), children ascendantly  affected bv  hered itary  abnorm ality , 
children adventitiously  ta in ted  (acquired) and  others. The group designated 
as “ o thers” for its heterogenic composition has no t been taken  in to  consider­
ation in th e  com parison. As a control, th e  palm - and finger-prints of school- 
children a ttend ing  the  p rim ary  school in th e  village of Földes were used.
As regards th e  m ain line ending, and  th e  position of th e  axial trirad ius, 
th e  mongoloid group differs significantly from th e  o ther groups. The hvpo- 
th en a r is richest in p a tte rn  in th e  mongoloids. The p a tte rn  of th e  th en ar 
is m uch less extensive th an  th a t  of th e  hypothenar (to tal 8 3% ). As to  the  
incidence of in terd ig ital p a tte rn s  the  following sequence can be established: 
mongoloid, ascendant, control. From  th e  view point of th e  m axim um  atd 
angle the  mongoloid group deviates rem arkably , b u t all groups differ signifi­
can tly  from one ano ther except for th e  ascendant group from the  control 
boys, and th e  acquired group from  th e  control girls. Penrose has established 
th e  position o f axial trirad ius out of th e  value of th e  atd angle using the  
form ula t" >  56° >  t' >  45° >  t. According to  our experience th is does
not always yield a reliable resu lt because the  value of the  angle depends 
no t only on th e  height of t b u t also upon the  length and w idth  of th e  hand, 
as well as upon th e  position of th e  trirad ii a and  d. In  th e  frequency of 
th e  “string  of beads” p a tte rn  th e  mongoloid group is strik ingly  leading, 
too, while it  occurs m ost in frequently  in th e  control group. The ascendant 
group is nearer to  th e  mongoloids, th e  acquired group to  th e  controls. 
In th e  frequency of the  finger p a tte rn s  the  chi2 te s t did no t show significant 
difference between th e  groups.
A com parison of th e  nine characters reveals th a t  it  is only th e  mongoloid 
group th a t  is sharply  d ifferent from  th e  rest. There are differences between 
th e  o ther groups, too, bu t th e  tren d  of these is no t unequivocal.
In  a  m aterial from  th e  collection of th e  A nthropological In s titu te  of the  
U niversity  of Debrecen and from his own M. P ap p  exam ined th e  occurrence 
and  variations of th e  sim ian fold on th e  palm  prin ts of 7 d ifferent popu la­
tions comprising 637 men and  731 women, a to ta l of 1. 368 individuals. 
The occurrence of sim ian fold shows a great variety . For instance, th e  ra te  
of incidence was 8-0%  in Debrecen and  2-0%  in Földes. The sim ian fold 
is of a more frequent occurrence in  the  male sex, and also more frequent 
on the righ t hand th a n  on the  left. The high frequency found in m ental 
patien ts is probably  connected w ith th e  pathological changes of th e  nervous 
system .
In th e  school investigated  th e  sim ian fold was for th e  m ost p a r t found 
in students w ith  poor school proficiency, b u t on the  o ther hand  it occurred 
also in excellent studen ts  in 6 %.
M. Kóródi studied th e  m id-digital hair of grown-up individuals in K arcag 
and Jászberény. The frequency in th e  K arcag sam ple was 44-0%  (n =  100) 
for men, and 50-0%  (n =  100) for women; in Jászberény  it was 27-2% 
(n =  1.54) for men, and  46-8%  (n  =  175) for women.
As to  th e  tw o localities there was significant difference only w ith men, 
indicating th a t  th e  differences of genetic origin m anifest them selves more 
in men th an  in women. The high frequency o f th e  absence of m id-digital 
hair in K arcag refers to  th e  peculiar anthropological com position of th e  
Kum ans.
There is a difference between the  righ t and left hand  in the  num ber of 
fingers w ith m id-digital hair, although very  small. In the  m ateria l there 
were more fingers having m id-digital hair on th e  left hand. There is a certain 
order of frequency of the  individual fingers: IV, I I I ,  У, II . This order seems 
to  be general as has been proved by several investigations, probably  due 
to  the characteristic effect of th e  genes th a t  d irect both  grow th and ex ten ­
sion.
Having m id-digital hair is im perfectly dom inant, and  its  absence m ay 
be due to  recessive genes. Inheritance of m id-digital hair is undoubtfu l 
b u t its phenotypes th a t  can be d ifferentiated  by the  present m ethod do 
not show any  s tric t M endelian inheritance. M. M alán and  I. Kacsur reported  
on exam inations of PTC tastin g  carried out in some H ungarian  villages in 
1964. The studies of tas tin g  bv PTC solutions were begun in the  A nthropol­
ogical In s titu te  of the  U niversity  of Debrecen in th e  year 1961. Solutions 
d ilu ted  according to  the  description of H arris and  K alm us b u t m odified 
by Allison were used. In  th e  villages exam ined only seven kinds of solutions 
were applied. Drops of PTC solutions having different concentration were
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p u t on th e  lower p a r t of th e  tongue. A fter w aiting a few m inutes th e  m outh 
was rinsed and  th e  second drop followed. On th e  basis o f experience obtained 
in the  o ther H ungarian  populations, investigation began w ith dilution 
4 and  th en  dilution 3, th e  stronger one, was applied (20.31 mg/1- 81.25 mg/1, 
respectively). F o r a change also clean w ater was dripped  in  order to  rule 
ou t the  possibility o f a psychical m istake. Individuals who declared d ilu­
tion  4 b itte r  were regarded as tas te rs , and  those who declared b itte r only 
dilution 3 were regarded as non-tasters.
Populations of o ther localities were also exam ined: in  Szentsim on 53 
men and  57 women, in  H angony 42 men and  72 women, in K issikátor 53 
men and  40 women, in  D om aháza 81 m en and 88 women. All were grown­
ups, altogether 234 m en and  257 women.
The results ob tained  did  no t differ essentially in th e  single villages. 
The difference betw een th e  firs t th ree villages and  D om aháza was greater 
in percentage. 44-03%  of th e  men, and  55-96% of th e  women were found 
to  be tasters , while 56-83% of th e  m en and  43-16%  of the  women were 
non-tasters. Thus women proved to  be more sensitive. On th e  basis of the  
Snedecor form ula chi2 was 3-546 betw een the  ta s te  and  sex, and  thus j> 
was 5-10% . Only th e  m en sm oked; chi2 of sm oking and  non-sm oking 
m en was 0-203, p  50-70% , which shows th a t  sm oking does no t influence 
PTC perception. Between th e  villages m entioned and  D om aháza th e  re la­
tion  o f ta s te rs  and  non-tasters was chi2 0-918, p  =  30-50% , chi2 =  1-404 
women, p  20-30% . In  th e  whole m ateria l there were 352 tas te rs  (7-69%) 
and 139 non-tasters (28-31%). This agrees w ith d a ta  established in other 
European populations.
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A COM PARATIVE E L E C T R O PH O R E T IC  EX A M IN A TIO N  
OF R EC EN T AND FO SSIL  HUM AN BONE PR O T E IN S
by
I. Lengyel
ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF T H E  HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, BUDAPEST
In this repo rt th e  com parative exam ination m ade of the  protein  ex tracts 
of recent and  fossil hum an bones will be presented.
As is known, the  fossilization of bones goes hand  in hand  w ith th e  breaking 
down and transform ation  of th e  original chemical s tru c tu re  of th e ir proteins 
(Abelson 1954, Ascenzi 1955, Cook and  Heizer 1952, Lengyel 1964, Lengyel 
and  Nemeskéri 1966, W atanabe 1949). This chemical transfo rm ation  was 
studied and  th e  proteins of th e  recent and  fossil hum an bone m aterials 
were com pared by the  m ethod o f paper electrophoresis (Cramer 1962, 
Feigl 1960, Moore and  Stein 1951, R aderecht 1962).
E xperim ents were m ade w ith sam ples of fresh bone, bone-finds from the 
tim e o f th e  H ungarian  Conquest, from  th e  late  Copper Age and  from  the  
Neolithic Age as well as w ith sam ples from  th e  bone m aterials of Pithec­
anthropus I I I ,  Sinanthropus I X  and  the  Homo (erectus s. sapiens) Palaeo- 
hungaricus o f Vértesszöllős.*
The d a ta  of the  bone sam ples exam ined were as follows.
(1) L um bar verteb ral bodv from  fresh cadaver of male, aged 41 (Inv. 
No. 621/1967)
(2) L um bar verteb ral body from  the  Szob cem etery (county Nógrád), 10th 
century; age of H ungarian  Conquest. Male, aged 40-45. (Grave No. 23), 
from K . Bakav
(3) Lum bar vertebral body from  th e  Alsónémedi cem etery (Pest county); 
late Copper Age. Baden-Pécel culture. Male, aged 43-47 (Grave No. 38), 
from  J .  Nemeskéri
(4) 2nd cuneiform bone from  th e  Fofonovó cem etery (Transbaikal te rrito ry , 
USSR); la te  Neolithic period. Male, aged 40-50. (Ser. No. 17.) 
M ediated by J .  Nemeskéri
(5) Sinanthropus I X  (from Prof. G. H. R. von Koenigswald)
(6) Pithecanthropus I I I  (from Prof. G. H . R. von Koenigswald)
(7) Homo Palaeohungaricus I I  (Vértesszöllős, from  Prof. L. Vértes)
For th e  experim ents spongy bones were invariab ly  used. From  th e  speci­
mens of Homo sapiens, a f te r th e  chem ico-analytical exam ination of the
* I  w ish  to  express m y  th a n k s  to  a ll w ho have su p p o rted  th ese  ex p erim en ts , by  
P lacing th e  bone m a te ria l a t  m y  d isposal a n d  by  g iv ing  m e ac tiv e  su p p o rt. I  should  
like to  express m y  p a rtic u la r  th a n k s  to  Mr. L . V értes, to  P rof. G. H . R . von  K oen igs­
w ald, to  Mr. J. N em eskéri an d  to  th e  m em bers o f th e  A rchaeological R esea rch  G roup 
o f th e  H u n g a rian  A cadem y  o f  Sciences.
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E le c t ro p h o r e to g r a m
Fig. 1. E lec tro p h o re tic  p ic tu re  o f  recen t bone p ro te in s
entire  bone m aterial of a cem etery had  been perform ed, the specimens best 
representing th e  average values were selected, while in th e  cases of the  
Archanthropus th e  osseous fragm ents I  had received as samples were used.
Before outlining th e  results let us refer to  tw o basic principles:
(1) E lectrophoresis belongs to  th e  group of electro-kinetic phenom ena 
which rest on th e  displacem ent of th e  colloid particles under th e  influence 
of differences in electric tension. As is known, th e  electrophoretic m obility 
is th e  consequence of th e  drop of the po ten tia l per un it in th e  m igratory 
speed of th e  colloid particles, in our case of bone proteins. The electro­
phoretic m obility depends on several factors, such as pH , ion in tensity  and 
ion concentration, and is p ractically  independent o f th e  size of th e  colloid 
particles (Cramer 1962, Moore and Stein 1951, R aderech t 1962).
(2) Since also th e  bone proteins are electrolytes, th e  free carboxyl and 
am in groups of th e ir am ino acids, depending on th e  pH  of th e  solution, 
dissociate as acids or bases determ ining thereby , under given conditions, 
th e  direction and  ex ten t of th e  electrophoretic m obility of th e ir proteins. 
At th e  sam e pH  value, therefore, a p rotein  complex, like the  protein ex tract 
of bones, can be separated  into different fractions, depending on th e  disso­
ciating groups of th e ir several com ponents, th a t  is to  say, depending on the 
differences in th e ir electrophoretic m obility  (Eastoe J . E. and E astoe, B. 
1954, M asomune, Josizaw a and  Maki 1951, Moore and  Stein 1951. Rogers, 
W eidm ann and  Parkinson 1952).
The electrophoretic p ictu re of protein ex trac t of fresh hum an bones is 
shown in Fig. 1.
U nfortunately , th e  fractions of fossilized bone proteins appear on paper 
stripes only very  faintly , so th a t  th ey  could not be photographed; therefore 
the  results of these exam inations will be illustra ted  by diagram s instead 
of th e  original p a tte rn s. On th e  diagram s th e  location of th e  columns cor­
responds to  th a t  of the  electrophoretic bands, and th e  w idth of th e  columns 
to  th e  m ateria l conten t of th e  fractions.
On th e  paper stripe th e  bone proteins show th ree  band  system s. The 
individual fractions are sharp ly  delim ited from  one another, w ithin th e  band 
system s. On th e  basis of th e  electrophoretic m igration velocity o f th e  p ro ­
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Fig. 2. C om parison o f e lec tropho re tic  p ic tu re  o f recen t an d  fossil bones
th e  n a tu re  of plasm a proteins, in th e  following order: x, ß, у  globulin and 
album in. In  th e  firs t fraction of th e  second band  system , in tac t bone collagen 
can be found, while in its second fraction collagen m ateria l which, in th e  
course of th e  extraction , was converted in to  gelatine. All th ree fractions 
o f the  th ird  band system  consist of hexosamine containing polysaccharides 
o f the  ground substance (Cramer 1.962, E astoe J .  E . and  E astoe B. 1954, 
Lengyel 1964, M asomune, Josizaw a and  Maki 1951, N eurath  and  Bailey 
1953).
L et us now com pare the  fresh bone sam ples and the  fossil ones, as regards 
th e  changes in the  electrophoretic p a tte rn  of bone proteins (Fig. 2). I t  is 
clear at firs t sight th a t  the  isolation of th e  th ree band  system s rem ains 
unchanged th roughout. The electrophoretic m obility  of th e  m aterials o f the  
individual fractions, however, decreases if  we go backw ards in tim e. This 
is indicated by  th e  shortening of the  d istance between th e  fractions as 
com pared w ith  the  s ta rtin g  point. W ithin th e  band  system s certain  fractions 
are missing or contracted .
The changes appear to  be gradual and m ake th e  impression as if  th e  tim e 
factor has played th e  dom inant role, concealing th e  influence of biological, 
chemical, physical and other factors which are of im portance in th e  decom ­
position and  fossilization of bone proteins.
Since however, th e  m olecular transfo rm ation  or decom position of th e  
chemical com ponents of the  bones, including proteins, constitu tes a complex 
process on th e  scale o f h istorical tim e, induced by  biological, chem ical and 
physical im pacts, we cannot stress th e  im portance of one o f these active 
influences a t the  expense of th e  others.
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Fig. 3. Q u a n tita tiv e  b iochem ical analysis o f bone p ro te in s o f 
P ithecanthropus I I I
The chemical changes caused by fossilization, no tab ly  th e  decomposition 
of protein chains in to  sho rter units and th e  adsorption of th e ir reactive 
carboxyl and  am ino groups, bring abou t a considerable change in their 
electrophoretic m obility  too, as com pared w ith th e  proteins of fresh bones.
Consequently, th e  bone proteins which have become chemically tra n s ­
form ed under th e  influence o f fossilization, cannot be qualita tively  d e te r­
m ined m erely on th e  basis of defining th e ir electrophoretic m obility in 
relation  to  th e  electrophoretic m obility  of fresh bone proteins. F or this 
reason diverse chemical m ethods had to  be resorted to  in order to  ensure 
th e  qualita tive determ ination  of th e  m aterials of th e  individual protein 
fractions. These chemical m ethods were the  Biuret reaction, m etachrom atic 
stain ing reaction com bined w ith hyaluronidase digestion, th e  PAS reaction, 
and  trypsin-digestive exam ination (Eränkö 1.954, Gröbl 1950, H ale 1957, 
Hashim 1952, K elly 1956). The effect of these reactions on th e  electro­
phoretic p icture o f th e  bone proteins of Pithecanthropus I I I  are shown in 
Fig. 3.
Since all fractions of th e  th ree  bands gave a positive B iuret reaction, it is 
evident th a t  each fraction consists of a t least tw o peptide bonds containing 
am ino acid chains.
The m etachrom atic stain ing reaction indicates th e  presence of some 
negatively charged colloidal polyelectrolytes. Such m aterials in th e  ground 
substance o f th e  bone tissue are hyaluronic acid and  chondroitin  sulphate, 
belonging to  th e  group of m ucopolysaccharides.
Since bo th  fractions o f th e  th ird  band  system  sta in  m etachrom atically , 
th ey  m ust contain m ucopolysaccharides in a firm  bond to  th e  proteins. 
F or th e  purpose of segregation from  o ther m aterials staining m etachrom ati­
cally, a te s t o f th e  analysis was m ade: a fte r digestion w ith hyaluronidase, 
th e  enzym e digesting hyaluronic acid selectively, th e  m etachrom atic s ta in ­
ing of bo th  fractions ceased.
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Fig. 4. C om parison o f e lec tropho re tic  p ic tu re  o f recen t and  fossil bone m a te ria l
None of th e  th ree band  system s gave a PAS reaction, i.e. th e  bone ex tract 
d id  n o t contain either glycogen, glycoprotein, glycolipoid or m ucopro teh i.
U nder th e  influence o f trypsin  digestion th e  firs t and th ird  band  system s 
lost th e ir capacity  to  give a B iuret reaction. Since it is only collagen th a t  
can offer resistance of trypsin  digestion under certain circum stances, both  
fractions of th e  second band system  proved to  be collagen.
I t  can be s ta ted  th a t  th e  firs t fraction of th e  second band  system  con­
tain ing  " in ta c t” collagen m ateria l is homogeneous in  th e  case of Homo 
sapiens, while it falls in to  tw o subtractions in the  case o f Archanthropus 
(Fig. 4).
This difference m anifesting itself in th e  collagen fractions of Homo sapiens 
and  Archanthropus cannot be of exogenous origin, due to  th e  influence of 
decom position, because in such a case it  would be im probable th a t  the  
difference would appear uniform ly in the  bone fragm ents of all th e  th ree  
types of Archanthropus exam ined, which were em bedded in soil layers of 
d ifferent composition. On the  basis of th e  sam e consideration th e  role of 
tim e can also be excluded as a factor bringing abou t th is difference.
As a factor of endogenic origin also th e  q u an tita tiv e  changes in  the  
proportion of procollagen and collagen can be excluded, because these 
changes would be m anifested in qu an tita tiv e  differences betw een th e  two 
fractions, in view of th e  fact th a t  the  procollagen which converts more 
easily into gelatine would influence the  m aterial conten t of only th e  
second fraction.
The second endogenic factor th a t  applies to  all of th e  th ree  types of 
Archanthropus m ight be of a genetic origin. I t  has to  be em phasized th a t 
th e  role of th e  genetic facto r is m erely assum ed. The experim ents m ade so 
far do not provide a sufficiently safe basis to  go beyond assum ptions, p a rtly  
because th e  ana ly tica l d a ta  concerning the  th ree  types of Archanthropus 
yield restric ted  results owing to  th e  small num ber of cases and, partly , 
because these d a ta  will have to  be com plem ented w ith  those exam inations 
m ade on specimens along the  line of evolution between Homo sapiens and
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Archanthropus, as well as on th e  finds of Homo fossilis  and  Homo Neander- 
thalis.
On the  basis of th e  com parison and  identification of the  electrophoretic 
bands from  th e  fresh and  fossil bone proteins it can be established th a t 
instead  of the  plasm a protein ty p e  in the  firs t band  system  only one fraction 
appears in the  fossil p rotein  ex tracts. I t  could no t be established which of 
th e  four fractions, or else th e ir reduced fragm ents, corresponds to  this single 
fraction, either from  the  electrophoretic m obility or w ith the  help of o ther 
auxiliary  methods.
The tw o fractions of the  second band  system  are s itu a ted  close to  each 
o ther in  th e  electrophoretic p icture of th e  protein ex tracts of bo th  recent 
and  fossil bones; th e y  belong to  the  collagen substance of sclero-proteins. 
A lthough fossilization caused some change in th e  electrophoretic m obility 
of th e  collagen substances, th e  positional and q u an tita tiv e  conditions of 
these tw o fractions rem ained nevertheless practically  unchanged.
In  th e  th ird  band  system  th e  recent bone proteins form th ree fractions. 
These are th e  hexosam ine containing polysaccharides of the  ground su b ­
stance occurring in close protein bonds. I t  is to  be assum ed th a t  th e ir solu 
b ility  and  th e  im pairm ent of th e ir protein com ponents, which are greater 
th an  in the  case of collagens, explain the  fact th a t  th ey  are represented by 
tw o fractions also in th e  ex tracts of fossil bones ; these fractions are strongly 
depleted  in respect of q u an tity  as well.
Sum m arizing th is b rief review it can be s ta ted  th a t
(1) The paper electrophoretic m ethod is suitable for fractionating  the 
p ro tein  ex tracts  of bo th  recent and  fossil bones.
(2) The pro tein  ex tracts of both  fresh and fossil bones can be divided 
in to  th ree band  system s, and  w ithin th e ir fram ework, in to  several fractions.
(3) In  th e  th ree  band  system s th e  num ber of fractions decreases in line 
w ith  th e  p r o g r e s s  of fossilization.
(4) The g reatest resistance to  fossilization is shown by the bone collagen 
s itu a ted  in th e  tw o fractions of th e  second band  system .
(5) A special difference of a presum ably genetic origin can be dem on­
s tra ted  between the  firs t collagen fractions of th e  second band  system  of 
Homo sapiens and  th e  Archanthropus, respectively.
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D IE B E D E  l T U N G  DUR Ä H N U  C H K E  J TS -VE R WAN DTSCHA IT S  
DIAGNOSE F Ü R  D IE  E R FO R SC H UNG VON EN TW ICKLUNG STREND S 
IN  UR- UN D  FRÜ HGESCH 1СНТ1ЛСНE N  BEV Ö U K ERU N G EN
von
H. Ullrich
INSTITUT FÜR L'R- UNO FRÜ H G ESCH ICH TE DER DEUTSCHEN AKADEM IE 
D ER  WISSENSCHAFTEN VA B ER LIN
Im  R ahm en der biologischen R ekonstruk tion  prähistorischer Bevölkerungen 
(Nemeskéri 1962) zeichnet sich in den letzten  Jah ren  im m er deutlicher eine 
Forschungsrichtung ab, die anhand  von Ü bereinstim m ungen und Ä hnlich­
keiten in m orphologischen M erkmalen am Skelett Hinweise a u f v e rw an d t­
schaftliche Beziehungen zu erhalten  versucht und  eine Analyse der V er­
w an d tsch aftsstru k tu r ur- und frühgeschichtlicher Populationen anstreb t. 
Nemeskéri h a t 1957 erstm als im Schrifttum  au f eine solche Möglichkeit au f­
m erksam  gem acht und  zugleich einige sich aus derartigen U ntersuchungen 
ergebende Aussagem öglichkeiten aufgezeigt (Acsádi und Nemeskéri 1957). 
U nabhängig und gleichzeitig gelangte der Verfasser bei der B earbeitung 
eines frühbronzezeitlichen Skelettgräberfeldm aterials zu ähnlichen Ü ber­
legungen, die anhand  von seltenen anatom ischen V ariationen und  der 
paläodem ographischen Ergebnisse zu einem ersten R ekonstruktionsversuch 
der Fam ilien- und G roßfam ilienstruktur (Ullrich 1962) führten . Diese U nter­
suchungen konnten im Jah re  1964 in erw eitertem  R ahm en a u f die Skelette 
zweier neolithischer K ollektivgräber ausgedehnt und zugleich weitere 
m ethodische G rundlagen dargeiegt werden (Ullrich 1964). Verschiedene 
andere A utoren (z. B. E hrhard t 1959) haben ebenfalls au f die Möglichkeit 
des Erkennens von engen verw andtschaftlichen Beziehungen a u f G rund von 
Ä hnlichkeiten im Knochenbau hingewiesen. Von Nemeskéri sind in den 
letzten  Jah ren  weitere U ntersuchungen an frühgeschichtlichen G räberfeld­
skeletten durchgeführt und  die Ergebnisse einer V erw andtschaftsanalyse 
anhand  von B lutgruppenbefunden publiziert worden (Nemeskéri und 
Lengyel 1963).
Die M ethode der verw andtschaftlichen In te rp re ta tio n  m orphologisch­
m etrischer Ü bereinstim m ungen und  Ähnlichkeiten am  Schädel und p o st­
kranialen Skelett ist in jüngster Zeit erheblich erw eitert, vervollkom m net 
und präzisiert worden. Nach ihrem  Abschluß dü rfte  sie geeignet sein, einen 
n icht unwesentlichen B eitrag  zur Erforschung von populationsgenetischen 
Trends in ur- und  frühgeschichtlichen Bevölkerungen zu liefern. B isher 
waren wir gezwungen, bei unseren U ntersuchungen eine sich durch das 
Skelettm aterial eines Gräberfeldes repräsentierende P opulation  (bzw. einen 
A usschnitt derselben) im allgemeinen als Z eitquerschnitt zu betrach ten , 
denn anhand der Beigaben läß t sich lediglich in seltenen Fällen, und  hier 
auch wiederum nur fü r die jüngeren Perioden, eine zeitliche U nterte ilung  
des Gräberfeldes und  dam it der entsprechenden Bevölkerung vornehm en. 
M it Hilfe der Ä hnlichkeits-V erw andtschaftsdiagnose w ird es jedoch möglich 
sein, eine Aufgliederung der b esta tte ten  Ind ividuen nach Generationen
S y m p .  B io l .  H u n g . ,  9 pp . 125-130 (1969)
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durchzuführen und  dam it zugleich ein G räberfeldskelettm aterial aus einem 
Z eitquerschnitt in eine Zeitreihe, wenn auch in sehr begrenztem  Um fang 
(Mikro-Zeitreihe), zu transform ieren. Die anhand  des in  seiner optim alen 
E rfaßbarkeit dargestellten verw andtschaftlichen S trukturb ildes der au f 
einem G räberfeld B esta tte ten  gewonnene Aufgliederung in einzelne G enera­
tionen, sich abzeichnende Erbgruppen und Deszendenzlinien könnte u n ter 
anderem  Aufschlüsse darüber gewähren, ob die un tersuch te P opulation in 
ih rer G esam theit oder in Teilen homogen oder heterogen is t u nd  von welcher 
G eneration an in welchem Grade H om ogenität bzw. H eterogenität erscheint. 
Diese Ergebnisse könnten wiederum als A usgangspunkt für die Beurteilung 
der typologischen S tru k tu r dienen und  die Frage nach prim ären und sekun­
dären Typenelem enten in  einer Population und nach den im Laufe der 
Entw icklung der Bevölkerung neu hinzugetretenen E lem enten besser lösen 
helfen. D am it erhielten wir jedoch sehr bedeutende Einblicke in die w ährend 
ur- und frühgeschichtlicher Zeit sich vollzogene W andelbarkeit von Popu­
lationen und  zugleich in die Bevölkerungsdynam ik. U nter Berücksichtigung 
der U m w eltfaktoren und  der historischen Entw icklung dü rften  auch Aus­
sagen über den V erlauf und die In ten s itä t der B evölkerungsverm ischung 
sowie zum Grazilisations- und B rachykephalisationsprozeß möglich sein. 
In teressan te  Ergebnisse verspricht auch ein Vergleich einzelner G enerationen 
in paläodem ographischer und paläopathologischer H insicht, da  sich hierbei 
eventuell ergebende U nterschiede wichtige Hinweise au f V eränderungen in 
den Lebensbedingungen liefern können. Die Abgrenzung von V erw andt­
schaftsgruppen, Großfamilien, Fam ilien etc. wird gesichertere Rückschlüsse 
au f die Anzahl der einst im D orf lebenden Kleinfam ilien, die Bevölkerungs­
zahl und  nicht zuletzt auch au f das W achstum  der betreffenden Population 
gewähren. So wird die Ä hnlichkeits-V erw andtschaftsdiagnose geeignet sein, 
sehr bedeutende Einblicke in den A ufbau und die S tru k tu r ur- und früh- 
geschichtlicher Bevölkerungen zu verm itteln  und zugleich wesentlich 
zur E rforschung so w ichtiger G rundfragen wie die der M ikroevolu­
tion, der evolutionsgenetischen Trends und der Frage der »Modifika­
tion  oder Evolution« in ur- und frühgeschichtlichen Populationen beizu- 
tragen.
Die hier aufgezeigten Aussagemöglichkeiten, die aus der anzustrebenden 
Erforschung der V erw andtschaftsstruk tu r ur- oder frühgeschichtlicher 
Bevölkerungen resultieren, mögen ohne genauere K enntn is der m ethodi­
schen Grundlagen der Ähnlichkeits-V erw andtschaftsdiagnose und der bisher 
erzielten Ergebnisse zunächst vielleicht etw as spekulativ  erscheinen. Eine 
ganz kurze D arstellung der m ethodischen Grundlagen und einiger U n te r­
suchungsergebnisse dü rfte  daher unerläßlich sein.
Die polysym ptom atische Ä hnlichkeits-Verwandtschaftsdiagnose basiert im 
Prinzip  au f den gleichen m ethodischen G rundlagen, wie sie bei der V ater­
schaftsbegutachtung  und den Zwillingsuntersuchungen schon seit langem 
Verwendung finden. H insichtlich der M erkm alsauswahl sind sie jedoch 
entsprechend den spezifischen Gegebenheiten am Schädel und postkranialen  
Skelett m odifiziert worden. Auch die A uswertung der B efunde erfolgt u n ter 
etwas veränderten  G esichtspunkten. Die bisher sowohl von Nemeskéri als 
auch vom  Verfasser benu tzte  M erkmalsskala, die in erster Linie anatom ische 
V ariationen um faßte, konnte in  le tz ter Zeit sehr wesentlich erw eitert, v e r­
vollkom m net und präzisiert w eiden . Dabei sind insbesondere die anhand  von
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Beobachtungen am Bebenden in ihrem  E rbgang leichter zu erfassenden 
Anom alien (vor allem des Zahn- und  K ieferapparates), sichere und  mögliche 
anlagebedingte pathologische V eränderungen und  eine Vielzahl von allge­
meinen und  detaillierten  Form m erkm alen in die U ntersuchungen au f­
genom m en worden. Die M erkm alskartei um faß t bisher 777 diagnostische 
M erkmale aus dem m orphologischen Bereich. Diese sind m it Ausnahm e des 
Z ahnapparates für den Schädel m it 562 M erkmalen als w eitgehend voll­
ständig  zu betrach ten . Für das postkraniale Skelett sind dagegen m it 215 
M erkmalen die Diagnosem öglichkeiten noch keineswegs ausgeschöpft. Im  
Rahm en der in erster Linie als E rgänzung des m orphologischen Befundes 
durchzuführenden m etrischen Analyse dienen 223 M aße u nd  139 Indices 
am  G esam tskelett der individuellen C harakterisierung.
Die Ä hnlichkeits-V erw andtschaftsdiagnose um schließt folgende T eilanaly­
sen und  M erkm alsgruppen:
A) M orphologische Analyse:
(1) allgemeine und  detaillierte Form m erkm ale,
(2) anatom ische V ariationen (einschließlich der Anomalien),
(3) pathologische Veränderungen.
In  allen drei M erkm alsgruppen w ird entsprechend ihrer A ussagefähigkeit 
und B edeutung fü r die E rm ittlung  individueller Ähnlichkeit/Ü bereinstim - 
m ung als Gradm esser verw andtschaftlicher Beziehungen zwischen M erk­
malen I., II . und I I I .  Grades unterschieden.
B) M etrische Analyse: (1) Maße, (2) Indices.
C) Biochemische Analyse: (1) B lutgruppenbefunde, (2) R h-F ak to r.
Das G rundprinzip der M ethode besteh t darin, anhand  der genannten 
M erkmalskomplexe Ü bereinstim m ungen, Ä hnlichkeiten und  N ichtähnlich­
keiten zu erm itteln  und aus ihrem  Grad sowie ihrem  V erhältnis u n tere inan ­
der Rückschlüsse a u f das Bestehen bzw. Fehlen verw andtschaftlicher Bezie­
hungen zu gewinnen. Dabei wird keineswegs übersehen, daß Ä hnlichkeiten 
n icht unbedingt im m er au f enge V erw andtschaft h inzudeuten brauchen, 
sondern auch zu einem gewissen Teil rassisch bedingt sein können. A uf die 
m it der Ä hnlichkeits-V erw andtschaftsfrage verbundene Problem atik  kann 
in diesem R ahm en jedoch n ich t weiter eingegangen werden.
Die in ihren m ethodischen G rundlagen erw eiterte und  vervollkom m nete 
polysym ptom atische Ähnlichkeits-Verwandtschaftsdiagnose ist in dieser Form 
erstm als bei der U ntersuchung von vier slawischen Erw achsenenskeletten 
aus Pulitz, Kr. R ügen, angew andt worden. A uf G rund der von der üblichen 
ostseeslawischen B esta ttungssitte  abw eichenden Beisetzungsform  der Toten 
in einem Hügel bestand  von vornherein der V erdacht, daß zum indest einige 
Individuen untere inander verw andt sein könnten. D eshalb wurde in die 
U ntersuchung ein Skelett von Fergitz, K r. Prenzlau, m it einbezogen, 
von dem  m it Sicherheit ausgesagt werden kann , daß zu keinem  der 
Buhtzer Slawen irgendwelche verw andtschaftlichen Beziehungen bestan ­
den haben.
Die D urchführung der Ä hnlichkeits-V erw andtschaftsdiagnose gliedert sich 
in zwei E tappen : 1. E rm ittlung  der allgemeinen individuellen Verwandt-
Schaftsbeziehungen, 2. Versuch einer Bestimm ung des V erw andtschafts­
grades.
Die A usw ertung der U ntersuchungsbefunde erfolgte u n ter dem G esichts­
p u n k t der E rm ittlu n g  von Übereinstim m ungen, Ä hnlichkeiten und  N ich t­
ähnlichkeiten. Jedes Indiv iduum  wurde in jedem  M erkmal m it jedem ande­
ren Individuum  au f das Vorhandensein einer der drei K ategorien geprüft. 
Da im R ahm en des individuellen Ä hnlichkeitsvergleichs den Ü bereinstim ­
mungen, Ä hnlichkeiten und  N ichtähnlichkeiten einerseits und  den m orpho­
logischen M erkmalen I. bis I I I .  Grades andererseits jeweils unterschiedliche 
W ertigkeiten beizumessen sind, ist eine Bew ertung der Zwischenergebnisse 
entsprechend den W ertigkeitsstufen vorzunehm en. Das E ndresu lta t der 
D iagnose der allgemeinen individuellen Ä hnlichkeits-V erw andtschaftsbezie­
hungen zwischen den einzelnen Individuen stellt sich fü r die Variationen, 
Form m erkm ale, M aße u nd  Indices (eine biochemische Analyse konnte nicht 
durchgeführt werden) jeweils in einer Zahlenreihe von absoluten W ertungs­
einheiten dar, die wegen ihres unterschiedlichen Aussagewertes nicht 
zusam m engefaßt werden können. Am aussagekräftigsten erweisen sich 
erw artungsgem äß die M erkm alsgruppen des morphologischen Bereiches, 
doch sind auch die Maße für die E rm ittlung  von individueller Ä hnlichkeit/ 
Ü bereinstim m ung als Gradm esser verw andtschaftlicher Beziehungen recht 
gu t zur Ergänzung des morphologischen Befundes geeignet.
In  unserem  Beispiel bewegen sich die W ert ungsein beiten fü r die V aria­
tionen, Form m erkm ale und Maße zwischen dem  Skelett von F ergitz und 
den vier Pulitzer Skeletten übereinstim m end im negativen Bereich (— 28 bis 
—281), fü r die Pulitzer Individuen untere inander dagegen ausschließlich 
im positiven Bereich ( +  29 bis +680). Die zwischen Fergitz und  jedem 
einzelnen Pulitzer durch negative W ertungseinheiten ausgewiesene N ich t­
ähnlichkeit ist infolge des gesicherten Fehlens von V erw andtschaftsbezie­
hungen m it Nichtverwandtschaft gleichzusetzen. Obwohl entsprechende V er­
gleichsuntersuchungen an Skeletten verw andter Individuen für eine direkte 
Beweisführung noch ausstehen, wird in analoger W eise die durch positive 
W ertungseinheiten gekennzeichnete individuelle Ähnlichkeit als Verwandt­
schaft in te rp re tie rt werden können. Alle vier Pulitzer Slawen wären dem ­
nach untere inander als verw andt zu bezeichnen.
Die absolute Größe der positiven W ertungseinheiten erlaub t zw ar einen 
unm ittelbaren  Rückschluß au f das Bestehen einer engen oder weniger engen 
V erw andtschaft, doch läß t sich der Versuch einer B estim m ung des V er­
w andtschaftsgrades ausschließlich nu r anhand  von einzelnen, in ihrem  E rb ­
gang gesicherten und zw ar sich dom inant vererbenden — anatom ischen 
V ariationen durchführen. An den Pulitzer Skeletten liegen die Verhältnisse 
insofern recht günstig, als sehr s ta rk  gehäuft einige Anomalien im  Zahn- und 
Kieferbereich (N ichtanlage der d ritten  Molaren, zweiten oberen Schneide­
zähne und zweiten un teren  P räm olaren; Torus palatínus u. a.) zu beobachten 
sind, fü r die ein dom inanter E rbgang m it um w eltbedingten M anifestations­
schw ankungen sehr wahrscheinlich ist. U n ter Berücksichtigung dieser 
Befunde, des zwischen den einzelnen Individuen bestehenden Grades der 
allgemeinen morphologischen und m etrischen Ä hnlichkeit, der gegenseitigen 
A ltersrelation und  der verm utlichen zeitlichen Absterbefolge konnte für 
die P u litzer Slawen folgende D eutungsm öglichkeit als die wahrscheinlichste 
herausgestellt werden: I  +  IV =  »Brüder«, I +  II  =  »Vater +  Tochter«
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und IV  -f- 111 =  »Vater Sohn«. Bezüglich w eiterer Einzelheiten mul.i au f 
die im D ruck befindliche ausführliche Publikation verwiesen werden.
Nach dem  augenblicklichen Forschungsstand dürfen die zukünftigen 
Aussagemöglichkeiten der polysym ptom atischen Ä hnlichkeits-V erw andt­
schaftsdiagnose selbst bei der gebotenen größeren Z urückhaltung  und  V or­
sicht insgesam t doch rech t positiv  beu rte ilt werden. Die vordringlichste 
Aufgabe besteht nunm ehr darin, nach V ervollständigung der M erkmals­
karte i und des weiteren Ausbaues der m ethodischen G rundlagen K ontroll- 
versuche an Skeletten von Individuen bekann ter V erw andtschaftsstruk tu r 
durchzuführen und die Methode dann  au f ein größeres frühgeschichtliches 
G räberfeldskelettm aterial anzuwenden. Bei diesen U ntersuchungen wird 
gleichzeitig zu überprüfen sein, welche M erkmale diagnostisch sehr gu t und 
welche weniger geeignet erscheinen. Die bisher erzielten R esu lta te  deuten 
d a rau f hin, daß es anhand  der M ethode möglich sein wird, die Frage nach 
dem  Bestehen bzw. N ichtbestehen allgem einer verw andtschaftlicher Bezie­
hungen, d. h. ob zwei Individuen m iteinander verw andt sind oder nicht, 
in den allerm eisten Fällen m it sehr hoher, vielleicht sogar m it an Sicherheit 
grenzender W ahrscheinlichkeit zu beantw orten . Grenzen sind der v erw and t­
schaftlichen J n te rp re ta tion  m orphologisch-m etrischer Ü bereinstim m ungen 
und Ä hnlichkeiten jedoch bei der Bestimm ung des V erw andtschaftsgrades 
gesetzt. Das gehäufte A uftreten  sehr seltener anatom ischer V ariationen bzw. 
anlagebedingter pathologischer V eränderungen und die B erücksichtigung 
der für einige M erkmale teilweise erforschten E rb lichkeit im Skelettbereich 
werden jedoch die Möglichkeit geben, zum indest m it einiger W ahrschein­
lichkeit einige genealogische Beziehungen aufzuzeigen. Viele U ntersuchun­
gen werden dabei verm utlich lediglich m it der D eutungsm öglichkeit »Ver­
w andte I., oder I I .  Grades« abzuschließen sein. In  besonders günstigen 
Fällen d ü rfte  sich der V erw andtschaftsgrad fü r einige der un tersuchten  
Individuen jedoch m it höherer bzw. hoher W ahrscheinlichkeit d iagnosti­
zieren lassen.
U n te r Anwendung der polysym ptom atischen Ä hnlichkeits-V erw andt­
schaftsdiagnose im R ahm en der biologischen R ekonstruktion ur- und  frü h ­
geschichtlicher Bevölkerungen zeichnen sich überaus breite  und  vielschich­
tige Aussagemöglichkeiten ab, die fü r den Anthropologen und P rähistoriker 
gleicherm aßen von In teresse und  em inenter B edeutung sind. V orerst stehen 
w ir jedoch noch am  A nfang und haben erst einen ganz bescheidenen Schritt 
in das vor uns liegende weite Feld der Erforschung der V erw andtschafts­
s tru k tu r früherer Bevölkerungen und ihrer Aussagem öglichkeiten zurück- 
gelegt.
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GROW TH AND DEVELOPM ENT 
FROM  T H E  P O IN T  OF V IE W  OF EVOLUTION ARY T R E N D S
b y
O. G. E ib e n
INSTITUTE OF ANTHROPOLOGY, EÖTVÖS I.ORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST
Surveys m ade on children all over th e  world are an  im p o rtan t p a r t  o f inves­
tigations aim ed a t  increasing th e  anthropological knowledge o f recent 
hum an populations. I t  is well known th a t  the  p a tte rn  of child grow th and  
th e  physical developm ental processes have undergone certain  changes 
during th e  last tw o centuries. These phenom ena are know n respectively 
as th e  secular tren d  and acceleration, and th ey  are characteristic of th e  
present period of th e  evolution of Homo Sapiens.
I  wish to  give a sho rt account of th e  studies accom plished in  H ungary  
on th e  grow th and  physical developm ent o f children.
Since th e  firs t m ethodical observations were m ade in 1870, H ungarian  
researchers in  m any professional fields have studied th e  problem  of the  
grow th and physical developm ent of children. Over the  years, th e  num ber 
of scientific investigations has increased to  several hundred, involving sev­
eral hundred thousand  children. W ithou t discussing the  h istory  of th e  investi­
gations in H ungary  and th e  developm ent of th e  surveying m ethods, let us 
exam ine th e  tw o phenom ena in question.
When in 1962 the  P lan  of E ducation  was elaborated for the  new program m e 
of school-courses in  H ungary , th e  teachers w anted to  base th e  educational 
system  on the  physical developm ent of th e  child. This has now been achieved 
and  th e  various fields o f educational practice function on th is basis. For 
th is  th e  m ain an thropom etric  body m easurem ents were needed. A t th a t 
tim e I  worked on th e  d a ta  concerned with body height, body weight and  
thoracic circumference on th e  basis o f the  ten m ost recent studies involving 
large num bers of subjects from th e  capital and  from different counties in 
H ungary . We know th a t  th e  range of th e  means, or average ranges of these 
body m easurem ents, as in every cross-sectional s tudy , are o f lim ited value 
because of th e  continual changing of environm ental factors. Nevertheless, 
th ey  give us good inform ation abou t th e  grow th conditions of H ungarian 
children during the  last ten  years (Table 1).
From these d a ta , it  was concluded th a t  th e  s ta tu re  of H ungarian children 
a t  the  present tim e is significantly greater th an  th a t  of Hungarian children 
who lived in  the  second h a lf of th e  last century.
We have useful H ungarian  d a ta  on the  onset of m enarche and  pollution. 
These phenom ena appear on a certain  day, so th ey  are valuable indicators 
of p u b erty  and can be recorded precisely. In th e  early  nineteen sixties 
a group of seven research workers (B ottyán  and  co-workers 1963) collected 
more th an  8 000 m enarche d a ta  from  the  different counties of H ungary. 
Having processed th e  d a ta  by the  m ethod of probit analysis we found th a t
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in H ungarian  girls th e  first m enstruation appears on average a t  th e  age 
o f 13-23 years.
The appearance of the  firs t pollution has been surveyed bv Dezső on boys 
from  B udapest. From  his d a ta  published in 1965, the  m edian age of first 
occurrence was 13-1 years. I f  we com pare th is to  th e  m edian m enarche ages 
of 12-75 to  12-97 years for girls in Budapest, which is a p a r t of our national 
collection of d a ta , we can see th a t  there  is only one and a h a lf to  four 
m onths difference in favour of th e  girls.
T A B L E  i










Boys Girls Hoys Girls Boys ( ! iris
(5 1 1 1 -5 -1 1 3 -5 1 1 1 -0 -1 1 4 -0 1 8 -5 -2 0 -5 1 8 -0 -2 1 -0 5 5 -5 -5 8 -5 54*0-58*0
7 1 1 6 -5 -1 2 0 -0 1 1 6 -0 -1 1 9 -0 1 9 -5 -2 3 -0 2 0 -0 -2 3 -0 r,6*o-()0-o 55*5—58*5
8 1 2 1 -0 -1 2 5 -5 1 2 0 -0 -1 2 5 -0 2 2 -5 -2 5 -5 2 1 -5 -2 5 -0 57*5—63-5 56*5—60*5
9 1 2 5 -0 -1 3 1 -0 1 2 5 -0 -1 3 0 -0 2 5 -0 -2 8 -0 2 4 -0 -2 8 -0 59*5-64*5 58*5—63*0
10 1 3 0 -5 -1 3 5 -5 1 3 0 -0 -1 3 5 -5 2 7 -0 -3 0 -5 2 6 -5 -3 1 -0 61*5—66*5 61*0-66*0
11 1 3 5 -0 -1 4 0 -5 1 3 5 -0 -1 4 0  5 2 9 -5 -3 4 -0 2 9 -0 -3 4 -0 64*5-68*0 64*0—68*5
12 1 3 9 -0 -1 4 5 -0 13 9 -5 -1 4 6 -0 3 1 -5 -3 7 -0 3 2 -5 -3 8 -5 67*0-72*5 67*5—71*5
13 1 4 4 -0 -1 5 1 -0 1 4 5 -5 -1 5 3 -0 :i.-)-o-4 i-o 3 7 -0 -4 4 -0 69*0-75*0 70*5-75*0
14 1 4 9 -0 -1 5 8 -0 1 4 9 -5 -1 5 7 -0 3 9 -5 -4 7 -0 4 1 -0 -4 8 -5 72*5—78*5 74*0-78*5
15 1 5 1 -0 -1 6 3 -5 1 5 1 -0 -1 5 8 -5 4 2 -0 -5 3 -5 4 4 -0 -5 2 -5 75*0-82*5 75*0-82*0
16 1 6 4 -0 -1 6 9 -0 1 5 7 -0 -1 6 0 -0 5 4 -0 —58-5 4 8 -5 -5 4 -0 82*5-87*0 78*5-83*0
17 1 6 6 -0 -1 7 1 -0 1 5 8 -5 -1 6 1 -5 5 7 -0 -6 2 -0 5 0 -5 -5 5 -0 84*5-89*5 80*0-86*0
18 1 6 9 -5 -1 7 2 -5 1 5 9 -0 -1 6 2 -0 6 1 -5 -6 3 -5 5 3 -5 -5 6 -0 87*5-91*0 81*0—86*0
* Xote: T he d a ta  h ave  been com piled from  th e  re su lts  o f  rep re sen ta tiv e  a n th ro ­
pological s tud ies  carried  o u t in d iffe ren t p a r ts  o f H ungary  in recen t years . T he 
d a ta  rep resen t g roups ra th e r  th a n  ind iv idua l children .
From  this, the  following conclusions m ay be drawn:
(1) We have to  revise the  d a ta  in our text-books which s ta te  th a t  the 
onset of p u b erty  in girls appears tw o to  th ree  years earlier th an  th a t iri 
boys.
(2) Nowadays, the  onset of pu b erty  in girls appears earlier th an  it did 
fifty  to  one hundred  years ago. U nfortunately, there  are no com parative 
d a ta  for boys.
The secular tren d  in the  acceleration of physical developm ent and in the 
increase of s ta tu re  depends on genetical and environm ental factors. From 
th e  po int of view of the  former, the  m ost im portan t factor is probably  th e  
more frequent in terbreeding which follows th e  urbanization caused by 
industrialization. Children o f jjarents originating in different counties and 
representing different ethnical groups show th e  heterosis effect well known 
in biology: th a t  is, th ey  are ta ller th an  th e ir parents.
According to  our present knowledge, th e  earlier appearance of men- 
arche is caused by  th e  protein-rich nu tritio n  and  possibly by th e  in ­
crease in psychic stim uli, besides inherited  characteristics and  th e  above- 
m entioned heterosis effect. According to  m y own surveys m enarche 
appears in girls living in towns abou t h a lf a  year earlier th an  in those 
living in villages.
The earlier appearance of p u b erty  in connection with th e  effects of in ­
herited and  environm ental factors will now be exam ined. E very  species, 
including Homo Sapiens, has a typ ical life span, and  th e  tim e of appearance 
o f sexual m atu rity  is closely re la ted  to  this. These given characteristics are 
transferred  by  th e  genes, the  bearers of inherited  chemical inform ation, 
to  succeeding generations. N othing can come in to  being th e  possibility 
of which is not given in th e  inheritance in  th e  genotype, b u t th e  environ­
m ent plays an im p o rtan t p a r t  in the  realization of these given ch arac te r­
istics.
Presum ably m an's possible du ra tion  of life m ay be m uch longer th an  the  
average during th e  previous centuries. N owadays th is observation is ju s ti­
fied by th e  d a ta  on postponem ent of old age and  th e  increasing mini bor 
o f old people. The earlier appearance of sexual m atu rity  is also suggested, 
bu t it could not assert itself because of th e  more unfavourable environ­
m ental conditions. B ut in our age th e  given characteristics in th e  genotype 
can be m anifested by  th e  im provem ent in environm ental conditions. The 
environm ent affects th e  m anifestation and  in certain  cases i t  can possibly 
change th e  inherited  characteristics, too. M aturity  can appear earlier 
because o f this. I t  m ay be in terpreted  th a t  there  is no acceleration 
b u t there  was a re ta rd a tio n  earlier, and now, th rough  the  im prove­
m ent of environm ental conditions we are beginning to  approach the  
genetically determ ined p a th  of norm al developm ent which characterizes 
the  race of Homo Sapiens. (In some countries which have highly devel 
oped industries it has been shown th a t  th e  degree of acceleration is de­
creasing.)
These factors present a num ber of fu rther problems. I only hint a t the 
m edical im plications: an  asynchronized p u b erty  course som etimes occurs 
when an earlier p u b e rty  appears in one organ or system  th an  in the 
other.
P u b erty  causes problem s in practical pedagogy, too. I t  is tru e  th a t  the  
m enarche and the  firs t pollution appear, on average, in pupils of the  seventh 
form a t school, which is often declared to  be th e  most difficult one scho­
lastically. In  m any children, however, i t  appears in the  fif th  or s ix th  forms, 
or even as late as th e  eighth form or the  firs t year of the  secondary school 
or industrial apprentice school. The earlier biological m atu rity  is usually  
no t accom panied by a corresponding psychological m atu rity , in  o ther words, 
th e  adoption of th e  grow n-up's p a r t comes late. Earlier th is in terva l was 
th ree to  five years in H ungary, bu t to -day  it can, in some cases be up to  
ten  years. By the  tim e the  adolescent boy or girl becomes a  grown-up. 
finishing his or her studies or having a trad e  and  th ink ing  abou t founding 
a family, eight to  ten  years m ay pass. This fact raises several sociological 
problem s, too. A satisfactory  answer can be given to  all these questions by 
th e  complex stu d y  of several researchers working in the  fields of the  re la ted  
branches o f science.
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DISCOURS DE CLÔTURE
p a r
J .  N e m e s k é r i
INSTITUT DE R EC H ER C H ES DEM OGRAPHIQUES DE L 'O FFIC E  CENTRAL HONGROIS D E
STATISTIQUE, BUDAPEST
A la fin de cette conférence de trois journées c ’est à  moi qu'incom be la 
tâche d ’essayer de récapitu ler les com ptes rendus, les in terventions, les 
discussions, de même que l ’in te rp ré ta tio n  des phénom ènes récents, les con­
ceptions exposées au cours du sym posium  concernant les tendances de 
développem ent des populations, e t d ’en donner un aperçu synthétique.
É ta n t donné l ’absence de M onsieur le Professeur E . Breitinger, to u t 
d ’abord  je vais essayer de vous esquisser, d ’une m anière syn thétique e t en 
quelques m ots, les deux prem iers thèm es, l'évolution des P rim ates sub­
hum ains e t celle des Hom inidés fossiles. Les rapports  des Professeurs 
J . P iveteau  e t M. K retzo i se sont complétés d 'une m anière excellente, car 
tandis que le prem ier a analysé l ’évolution p a r rap p o rt à certains organes 
et en a  tiré  des conclusions im portan tes, le second a fourni to u te  une docu­
m entation philogénétique sur l'évolution des P rim ates. M onsieur le P rofes­
seur Olivier a très bien souligné l ’im portance de la morphologie dans la 
classification des Hom inidés ainsi que des mécanismes évolutifs. M onsieur 
A. Thom a a analysé, bien clairem ent, que la tendance de l ’évolution hum aine 
qui jusque m ain tenan t paraissait univoque, présente certains mécanismes 
de reconversion. T out cela a été com plété p a r l'analyse originale de l ’évolu­
tion culturelle, faite p ar M. L. Vértes.
Il serait une solution extrêm em ent commode de parcourir tou tes les 
com m unications dans l'ordre chronologique, de com m enter tou tes les thèses 
ou de faire des observations critiques dans la forme de questions. Mais cela 
ne donnerait pas une synthèse.
Je  crois que la s tric te  un ité  du contenu des com m unications m 'oblige 
à choisir une solution plus exigeante. On peu t exq>rimer ce tte  idée d ’unité 
encore plus explicitem ent en c itan t quelques-unes des exigences d ’ordre 
général formulées p a r quelques partic ipan ts.
P a r exemple M. le Professeur Ghinzbourg: « The creation of unique 
term inology and  characteristics of race type. The necessity to  solve these 
problem s is absolutely clear to  the  representatives of all anthropological 
schools. »
Ou bien:
Mme Professeur I. Schwidetzky: « I 'm  sj)ezielle Evolutionsprozesse 
aufzuklären, die zu dem  Gen- und M erkmalsgefüge bestim m ter B evölkerun­
gen füh rten  und zweifellos ist dies neben einer allgemeinen Theorie der 
E volution beim Menschen eine wesentliche Aufgabe w ird es am zweck- 
massigsten sein, die Hinweise aus der geographischen D ifferenzierung m it
I : i5
denen aus den Zeitreihen der prähistorischen A nthropologie zu kom bi­
nieren. »
Un au tre  exem ple encore:
M. le Professeur G. Olivier: « Car l'A nthropologie ne doit pas se con­
ten te r  de décrire l'H om m e e t ses variations, elle doit s'efforcer de les an a ­
lyser e t les com prendre. »
Selon les citations ci-dessus nous devons pour ainsi dire m ettre  au 
point presque tou tes nos connaissances, nos in terp ré ta tions, car les ten d an ­
ces qui se m anifestent dans les phénom ènes et dans les processus ne peuvent 
être  reconnues que de telle façon. Nous devons en treprendre la négation 
du passé q u an t à son aspect formel, de m anière à ce que nous puissions 
sauver le contenu im périssable. Selon l ’optique de la théorie de l ’inform ation 
cela signifie que lors de la mise au point de nos connaissances e t des faits 
nous devons identifier, séparer, adjoindre des inform ations, ainsi que créer 
de nouvelles inform ations p ar com binaison in tégrative ou p a r réduction, 
e t annuler des inform ations déjà acquises. La mise au poin t signifie une 
nouvelle orien ta tion  lors de l ’analyse de l'évolution subhum aine e t l ’évolu­
tion  pléistocène des Hom inidés, ainsi que des structu res des populations 
hum aines, e t ce tte  opération double (mise au po int e t nouvelle orientation) 
assure en même tem ps la déterm ination  de nouveaux modèles, de plus en 
plus complexes, de l'organisation biologique et sociale bien dynam ique et 
compliquée.
La mise au  po int e t la nouvelle orientation nous conduisent à la connais­
sance de nouveaux principes d 'o rdre biologique et social dont la combinaison 
organique ab o u tit à la form ation des modèles simplifiés.
De ce qui précède v ient la conviction de j»lus en plus universelle que les 
lois complexes qui se m anifestent dans le développem ent des structu res 
des populations hum aines e t dans les processus qui se déroulent dans ces 
populations, ne peuvent pas être approchées p ar des analyses simplifiées 
à un plan, mais q u ’on doit sim uler les com m unautées hum aines, les s tru c­
tures, en développant des constructions fortem ent organisées. C’est vrai 
aussi car nous devons considérer l'hom m e individuel e t les com m unautés 
qui v ivaien t dans tou tes les modes de production, comme le systèm e le plus 
com pliqué connu p a r nous. Le com portem ent des populations hum aines 
est dynam ique (conscient), ce qui veu t dire que ses caractéristiques, l'évo­
lution, les changem ents, la s tru c tu re  propre à leur construction peuvent 
être  développés, projetés. La projection consiste ici dans le fait que les 
m athém atiques assuren t la possibilité d 'analyser les conditions, de déve­
lopper des conclusions et de form uler les lois dans des variations différentes 
par com binaison des constata tions différentes. N aturellem ent to u t cela 
n ’est possible que si nous possédons les données de base qui sont nécessaires 
pour l ’analyse, e t je peux ajou ter to u t de suite que ces données doivent 
être  choisies de telle façon q u ’elles assurent les inform ations non seulem ent 
dans leur quan tité , mais aussi conform ém ent au systèm e des conditions. 
Comme exemple je peux m entionner la p ropagation d 'u n  gène, pour laquelle 
nous devons form uler les com posants de base des com m unications e t des 
m igrations de l ’âge p rim itif (l’ordre de grandeur des populations hum aines, 
leurs caractéristiques dém ographiques, les conditions géographiques, cli­
m atiques, les aspects économiques, natu rels, éthiques, etc. qui déterm inent
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]es m igrations) non seulem ent généralem ent, mais aussi concrètem ent 
et num ériquem ent en plusieurs variations, de la façon « indirecte », par 
hypothèses.
Selon le raisonnem ent précédent nous devons étud ier les tendances qui 
se m anifestent au cours de l'évolution séculaire. Les différentes in terventions 
on t approché d ’un aspect d ifférent et avec des accents différents, les phé­
nomènes tels que la genèse des races, la gracilisation, la brach vcéphalisation, 
le croissement, la transform ation , en considérant le bu t commun d 'in te r­
p ré ter les processus qui po rten t le développem ent. Si l ’on veut généraliser 
som m airem ent l'essentiel des com ptes rendus e t des discussions, je me per- 
ments d ’éclaircir la question d 'u n  au tre  aspect.
L ’énoncé optim al, au poin t de vue contenu et de la form ulation des 
tendances d évolution des populations hum aines subfossiles et récentes, 
est possible av an t to u t dans les échelons intégrés de la théorie générale des 
systèm es car la synthèse exige une conception m éthodologique appropriée.
(1) Le niveau de « bâtim en t » sert à la connaissance .statique du phéno­
mène et de la s tru c tu re  qui se m anifeste dans la m icroévolution. C 'est 
la description des faits e t leur analyse.
(2) Le niveau d'« horlogerie » assure une approxim ation  plus dynam ique, 
mais encore dans un certain  sens conform ém ent à un aspect m écanistique. 
C’est l'o rdre chronologique ou géographique des gradations.
(3) Le niveau de « th e rm o sta t », qui peut être  appelé niveau de contrôle 
ou niveau cybernétique. Son essentiel peu t être  exprim é en ce q u ’il 
ne décrit plus un systèm e équilibré donné, mais donne des inform ations 
selon les conditions variables sur les processus qui se déroulent dans les 
systèm es équilibrés. L 'expression « th e rm o sta t » v ient du  fait que le 
th e rm o sta t signifie une régulation à un degré de tem p éra tu re  donné 
pour un tem ps donné, ainsi les conditions peuvent être  déterm inées 
conform ém ent à leur caractère biologique, e t le systèm e de régulation 
déconnecte le th e rm o sta t à un degré « tro p  h au t » ou « tro p  bas » selon 
les tendances progressives ou régressives, c ’est-à-dire règle la tendance 
d 'évolution d 'une façon contrôlée.
(4) Le niveau des systèm es « ouverts » am éliore les inform ations, car il 
distingue dans le cas des populations, les types des structu res fonction­
n an t en même tem ps (populations com plètem ent ouvertes, partie llem ent 
ouvertes, partie llem ent closes, com plètem ent closes), e t cherche en eux 
les caractérisques des niveaux de « bâtim ent », d  « horlogerie » et de 
« th e rm o sta t ». Comme exemple je peux m entionner la gracilisation 
D ans le niveau des systèm es ouverts la gracilisation peu t être  générale, 
partielle, lim itée à certains caractéristiques, e t de d ifférent degré et 
lim itée seulem ent à certains ensembles. Au niveau de systèm e ouvert 
on peu t déterm iner p a r ex trapo lation  la gracilisation a tten d u e  en con­
n a issan t les conditions, e t on peu t déterm iner aussi, com m ent la g raci­
lisation influencera celles-ci dans la transm ission.
(5) Le niveau génétique veu t in te rp ré te r les tendances de m icroévolution 
des populations hum aines naturelles dans les relations de genèse. C’est 
com pliqué p a r le fa it que, dans le cas des populations hum aines, on doit 
prendre en considération en même tem ps la genèse biologique e t sociale 
dans le sens le plus général, ainsi q u ’on doit déterm iner e t in te rp ré te r
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la m anifestation des systèm es équilibrés e t contrôlés conform ém ent à ce 
fait. Comme exemple je peux m entionner les fonctions qui en s 'ex p ri­
m ant dans le com portem ent dém ographique causent une accélération 
ou un ralentissem ent, ainsi q u ’une m odification structurelle  (m orpho­
logique, im m unbiologique) dans les tendances d ’évolution. Dans ce 
cas on doit prendre en considération séparém ent aussi les facteurs y 
relatifs, les agents m utagènes.
(6) Le niveau de « form ation » ou de « planification » ob tien t un accent 
spécial dans le cadre de la théorie générale des systèm es car la séparation 
consciente du « moi » et du « m onde ex térieur » a donné à l'hum anité  
la possibilité de l ’in tervention  active. Plus le « bâtim ent », 1« horlogerie », 
le « th e rm o sta t », le « systèm e ouvert » et le « systèm e génétique » sont 
bien connus, plus il est possible pour l'hum anité  d ’utiliser les possibilités 
de « l'au torégulation  » de la m icroévolution. Selon l 'a ttitu d e  éthique 
la grande question de l ’hum anité se pose de la façon su ivante: dans 
quelle direction et avec quelle in tensité le systèm e au to régu latif peut-il 
fonctionner.
La vue d 'ensem ble de la hiérarchie des systèm es donne la possibilité de 
créer une conception sur les différences en tre la connaissance théorique et 
em pirique. Quoique no tre  connaissance em pirique soit assez large grâce 
à l'aide des modèles descriptifs, nous devons constater que les structures 
de population plus compliquées sont élaborées assez incom plètem ent même 
aux niveaux les plus simples.
A mon avis la term inologie serv an t de base à  la  sy s té m a tiq u e  des races 
ne s ’est pas développée car son contenu ne fu t pas formé à base d 'un  modèle 
unique, quoique la race soit une catégorie biologique et décrite p a r des 
m éthodes biologiques. Il semble que, en conséquence du point de vue ethno­
graphique ainsi que de l'o rien ta tion  prim aire, la classification fu t élaborée 
av an t que la biologie même des caractères form ant la base de la classification 
fû t connue.
Le niveau fl'« horlogerie » représente le niveau de science naturelle  clas­
sique e t comme te l il est le plus élaboré dans la physique e t la chimie. Par- 
contre dans la biologie hum aine — comme no tre  sym posium  l’a  prouvé 
on trouve actuellem ent déjà  un  développem ent accentué.
Au delà du second niveau les modèles théoriques adéquats deviennent 
plus rares, dans le dom aine de la genèse des races ainsi que de la gracilisation 
nous trouvons le mécanisme encore peu connu de la croissance à l ’aide duquel 
le complexe génétique organise l ’individu et les com m unautés formées par 
des individus. Ici aussi les trav au x  des partic ipan ts  de no tre  sym posium  
ont prouvé que de nouvelles connaissances s'accum ulent continuellem ent 
dans l'élaboration  théorique et p ra tique des modèles. Nous devons nous 
occuper beaucoup plus profondém ent du fa it de la croissance, car les 
aspects théoriques généraux de l'évolution a iden t dans la form ation des 
modèles.
Tous les phénom ènes d évolution ont quelque chose de com m un e t — ce 
qui est encore plus im p o rtan t les classifications des types d ’évolution, 
e t par conséquent les théories d ’évolution, transgressent les bornes conven­
tionnelles de la p lu p art des sciences e t indiquent les bases communes, 
m algré les réponses apparam m ent très différentes.
Prenant pour base la classification tr ip a r tite  des phénom ènes de croissance, 
on peu t distinguer la croissance simple, la croissance de population e t la 
croissance de structu re .
Ces trois formes de la croissance sont p lu tô t des abstractions car dans le 
cas des populations hum aines les tro is formes de croissance ex isten t en 
même tem ps. L a croissance de s tru c tu re  qui ne peut jam ais s'effectuer sans 
changem ents nous donne la clef pour in te rp ré ter les m odifications progres­
sives, la spécification e t les changem ents de l ’équilibre des pools de gènes. 
La croissance des populations (qui peut être  positive ou négative) sans 
la connaissance des caractères dém ographiques ne peut pas donner d 'in fo r­
m ation sur les phénom ènes qui déterm inent dans le cas donné les tendances 
de la m icroévolution. J e  veux éclaircir l'essentiel de la croissance de s tructu re  
encore, en énonçant quelques principes qui appartiennen t, à mon avis, 
indirectem ent ou directem ent à la m icroévolution. Le prem ier principe est 
celui de la nucléation. T out changem ent struc tu ra l, e t ainsi to u te  population 
hum aine, a un noyau m inim al (la masse critique) qui, ay an t été formé dans 
le systèm e des conditions données, est le po int de d ép a rt de certains change­
m ents déterm inés.
Le second principe qui déterm ine les changem ents est celui des change­
m ents non-proportionnels. La croissance linéaire, territo ria le  e t volum étrique 
de la s tru c tu re  s ’exprim e dans les caractères différents de la m anifestation 
des fonctions. La conséquence de ce principe est que la croissance de s tru c ­
tu re  de la population hum aine a pour ré su lta t des changem ents com pensants 
qui on t créé des limites. Le troisièm e principe de la croissance de s tructu re  
est nom m é principe d ’Arcy Thom pson. Il d it que la forme (la structu re) 
développée p ar la croissance est le résu lta t des lois de croissance en vigueur 
ju sq u 'à  cette  époque. Ce principe obtien t un accent su rto u t dans l'é tude 
de la brachycéphalisation et de la débrachycéphalisation, car cette récipro­
cité des relations en tre croissance et forme est peu t-ê tre  la clef la plus im por­
ta n te  pour la com préhension de la croissance de structu re . 11 y  a encore un 
principe, on pourra it le nom m er principe de « charpentier », qui est vraisem ­
blablem ent en connexion avec la fonction de régulation du DNS. Ce p rin ­
cipe est im p o rtan t lors de l'organisation justem ent à cause de ce caractère 
de régulation. On peu t m esurer p lu tô t d 'une façon négative, en quelle mesure 
le principe de charpentier se m anifeste par exemple dans les m alform ations. 
Enfin  on doit m entionner le principe de l ’avantage égal en connexion avec 
la croissance de structu re . Ce principe se m anifeste potentiellem ent et agit 
quand des exigences régénératives apparaissent. Les in terventions l’appe­
laient indirectem ent ces relations et ces principes d ’ordre dans l'é tude des 
tendances d ’évolution, e t je crois que la synthèse peu t être récapitulée de 
la façon suivante: nous avons mis au po int no tre stock d 'inform ations et 
nos idées en cherchant la réponse à  la question suivante: com m ent continuer 
nos recherches, e t moi aussi, je voulais contribuer à cette  réponse par 
quelques idées.
D uran t le trav a il d ’organisation précédant no tre  sym posium  quelqu 'un 
m ’a posé la question si les grands thèm es des tro is phases de l ’évolution ne 
dépasseront pas une durée de tro is journées. Mais comme le b u t de no tre 
sym posium  n ’é ta it pas au ta n t la description des faits concernant l ’évolution, 
mais leur analyse e t la connaissance des tendances et de l ’essence de celles-ci,
nous avons a tte in t no tre bu t, comme l'expérience le prouve. Ce qui n 'é ta it  
possible qu 'en franchissant les frontières étro ites des disciplines respecti ves 
et en com m ençant par la paléontologie e t fin issant p ar les recherches paléoli­
th iques, nous avons essayé de préciser les tendances d 'évolution. Le nouveau 
Sivapithèque et les trouvailles de Vértesszöllős en eux-mêmes donnent déjà 
une insp iration  suffisante. C 'est pourquoi nous sommes bien reconnaissants 
aux Professeurs J .  P iveteau, M. Kretzoi et L. Vértes, qui ont représenté 
ici des disciplines voisines.
Je  remercie les partic ipan ts  de leurs com ptes rendus et in terventions, 
su rto u t Monsieur le Professeur G. Olivier, qui dans chaque thèm e e t à 
chaque session nous a p rê té  une aide précieuse, e t M onsieur le Professeur 
Ghinzbourg don t la conception con cernant la genèse des races e t les au tres 
thèm es du sym posium  a été bien in téressante. P u isqu 'il m 'est impossible 
d ’énum érer tous ceux qui ont contribué au succès de no tre réunion, je 
voudrais rem ercier de to u t cœ ur tous les partic ipan ts  de leur ac tiv ité  qui 
a rendu fructueux  notre sym posium .
Au nom de nous tous je tiens à exprim er notre g ra titude  à la Classe de 
Biologie de l ’Académie Hongroise des Sciences dont l ’appui a rendu possible 
l'organisation de cette  réunion. E t  au bout des tro is journées du s y m p o ­
sium je term ine mon discours de clôture p a r le souhait que les idées y p ré ­
sentées aient un effet fructifian t sur l ’avenir de no tre  discipline.
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